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VINCENTIANA
COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MENSIBUS EDITUM
Apud Curiam Generalitiam Via di Bravetta, 159. 00164 ROMA
ANNO XXX (1986) Fasciculus 1, Jan.-Rh.
ACTA SANCTAE SEDIS
Sua Santita Giovanni Paolo II ha nominato Vicario Apostolico
di Nekemte ( Etiopia) it Reverendo Padre Ghernetchu Fikrernariam,
della Congregazione Bella Missione ( Lazzaristi ), Pro-Vicario Apo-
stulicu del medesimo Vicariate , elevandolo nel contempo alla Chiesa
titulars Vescovile di Fussala.




Instante Reverendo Patrc Villelmo W. Sheldon, Congregatio-
nis Missionis Procuratore Generali, litteris (lie 27 decembris 1985
datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice
IOANNE PAULO 11 tributarum, textum germanicuin Missae et Li-
turgiae Horarum in honorem Sanctae loannae Antidae Thouret, vir-
ginis, necnon Orationis collectac pro Missa atyue Iectionis alterius
pro Liturgic Horarum Beatarum Mariae-Annae Vaillot et Odiliac
Baumgarten . virginum et martvrum, prout in adnexo exstat exem-
plars, perlibenter prohamus seu confirmamus.
In textu imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Aposto-
lica Sede concessa. Eiusdem insuper text us impressi duo exempla-
ria ad hanc Congregationem transmittantur.
Contrariis yuibuslibet minime obstantihus.
Ex aedibus Congregationis pro Cultu divino, die 4 ianuarii 1986.
t Vergilius Noe







To each of my Confreres
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
Visiting our Provinces during the past five years, I have often
found myself in almost breathless admiration of the natural
beauties of the countries I have seen from a plane or journeying
with you in a car from one community to another. Mountains and
oceans, forests and great plains, all speak of the grandeur and beau-
ty of their Maker. Often my reflections have been brought to an
abrupt end on entering the periphery of one of our great cities.
Miserable and crowded housing: poor people on pavements with
anxious expressions speak of man's greed and selfishness, con-
trasting sharply with the generosity and love and goodness of God.
That same contrast is to be found in the Christmas mystery
as it is presented to us in the Gospels. The tenderness of the
newborn Infant and His Mother Mary, the simplicity of the
shepherds, the humble searching of the Magi, are in strong con-
trast to the indifference of the people to Mary's condition and to
the duplicity and cruelty of Herod.
The Bethlehem of Christmas night is still with us and it could
be said that our vocation is to live and work in the awareness of
the contrast between the depths of God's love, beauty and generosity
that lie at the heart of the Incarnation, and the sufferings of the
poor that result from the selfishness, ugliness and injustice of
humankind.
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Our vocation is to move from the City of God to the City of Man
with a lived message that will speak to the poor, not only of "justice
and mercy and faith" (Mt. 23:23), but also of one that will bring
a measure of joy into their lives. I have sometimes wondered if the
poor, listening to us preaching "the Good News" hear it as such.
After all, good news always brings joy to people's hearts and it is
the joy that is in the heart of Christ that those who listen to us
preach seek so often to experience. Through us Jesus Christ wishes
to say to the poor: "These things I have spoken to vou, that My joy
maybe in you and that your joy may be full". On 1 5 :11). His words
are a good test of the value of any program of evangelization, any
homily, any argument we may use to convince another of the truths
of our faith.
We live at once in the City of God and in the City of Man. Even
in the City of Man there is much beauty, if we had eyes to see it,
for the features of Christ are to be seen in the faces of all whom
we meet, particularly of those who suffer through poverty. If we
are to bring to the inhabitants of Man's City the Good News that
Jesus Christ, truly God and truly man, is closer to them than they
are to themselves, then we ourselves must be profoundly convinc-
ed of the goodness and the love of God towards just and unjust alike.
In reading recently a number of Saint Vincent's letters, I noticed
how fond he was of the little phrase, "the Divine Goodness", and
how often he used it. Clearly Saint Vincent did not limit the horizons
of his thought and action to the sufferings of the poor and how they
could be alleviated, but in his prayer and reflection moved into the
immensity of that "Divine Goodness" which gave us the Word made
flesh and Who still dwells among us "full of grace and truth".
(Jn 1:14).
I will end, but not before wishing you much joy this Christmas,
a wish that is shared by all of us who live and work here in the
Curia . Asking a remembrance in your prayers , I remain in the love
of Our Lord,
Your devoted confrere,




To each of my Confreres
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
It was Advent when I last wrote to you and at that time the
Synod of Bishops was meeting here in Rome. Since then the final
report of that meeting has been published and I would like to focus
your mind on one of the ideas that the Pope and the Bishops of the
Synod proposed for our reflection. The entire document merits
more than one reading, for not only is it profound, but it is very
delicately nuanced. The document emphasizes for us certain truths
which in the course of these past few years may have suffered a
certain eclipse in our minds. One such truth is the theology of the
cross. Let me quote a few significant sentences from the document:
"We assert the great importance and great actuality of the
Pastoral Constitution Gaudium et Spes. At the same time we
are aware that the signs of the times now are somewhat different
than those existing at the time of the Council with an increase
of problems and pains... . In today's difficulties it seems to us
that God wants us to teach at a deeper level the value, import-
ance and centrality of the cross of Jesus Christ".
If we in the Congregation are to teach "at a deeper level the
value, importance and centrality of the cross of Jesus Christ", we
ourselves must study what Saint Paul calls "the language of the
cross". (1 Cor 1:18) During these days of Lent we could set ourselves
the task to revise the grammar of that language of the cross. The
study will take us past the contemplation of the physical suffer-
ings of Christ and deep into the mental attitudes adopted by Jesus
Christ throughout His experience of His trial and His sufferings
and death on the cross. "Let this mind be in you ", wrote Saint Paul,
"which was also in Christ Jesus". (Phil 2:5). Into that mind Saint
Paul plunged and, when he did so, he came face to face with the
humility and obedience of Jesus Christ. "He emptied Himself, tak-
ing the form of a servant.... He humbled Himself, becoming obed-
ient unto death, even to the death of the cross". (Ib. 7:8). As Chris-
tians and as men with a vow of obedience, we have accepted the
invitation of Christ to share His experience of being humble and
obedient. In practice, for Jesus Christ the test of His humility was
an acceptance of being called into question and His obedience was
an intense desire not to hve His own way. Can it be different for
us? Do the people, we may ask, to whom we preach the cross and
resurrection of Christ, see us as humble and obedient men? Each
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one of us can make and apply to his own life this reflection of the
Synod : "The Church becomes more credible if it speaks less about
itself and more and more preaches Christ crucified (cf I Cor 2:2)
and witnesses to him by its life".
Now let me speak to you of our forthcoming General Assembly.
It will commence, as you know, on the 18th of June. Saint Vincent
has remarked:
''If we persevere in our vocation, it is thanks to prayer. If we
have success in our tasks, it is thanks to prayer. If we do not
fall into sin, it is thanks to prayer. If we remain in charity and
save our souls, all this is thanks to God and to prayer". (Coste
XI, p. 407).
To these words of Saint Vincent we could add: and if our
General Assembly is a success, it will be thanks to prayer".
Let me make a suggestion to you. In the Ordo of the Congrega-
tion you will notice that the feast of Corpus Christi is celebrated
on the 29th of May and the feast of the Visitation of Our Lady on
the 31st of May. I ask each local community to set aside some special
period of time during these three days when the community will
gather before Our Lord in the Blessed Sacrament and ask Him to
plead with 1-lis Father "from Whom all good things come" to bless
our Assembly with an abundance of graces. Likewise, I would ask
each community to commend in some special act of devotion our
Assembly to the intercession of Mary, the Mother of God and
Mediatrix of graces. For, as Saint Vincent remarked: "Every time
the Mother of God is invoked and taken as Patroness in matters of
importance, it is impossible that things will not go well, impossi-
ble, too, that they will not redound to the glory of Jesus, her Son".
(Coste XIV, note p. 126). It is my conviction that the Congregation
will progress more securely on the path of its renewal and adap-
tation to serving the needs of the Church and the poor today, when
it deepens its devotion to the presence of Christ in the Eucharist
and to Mary, the Mother of God and Mother of the Church.
It will be close to Easter, or perhaps after it, when you read
these lines, so may your celebration of the Resurrection bring you
an increased measure of that joy and peace which Jesus Christ
wishes to share with those who arc His friends.
In His love I remain,
Your devoted confrere,






DIr.S-NOMEN OFFICIUM DOMLS PROVI\C IA
8 Noventbris
BRA\DENBERGER R. Prov. Cons. 1/3 S.A.F. Orientalis
O'FARRE LL D. Prot. Cons. 213 Hibernia
O'SHFA K. Prov. Cons. 1/3 Hibernia
RIV ADENEIRA Jo. DFC Ecuador 1 1/3 Acquatoriana
CASTILLO F. DFC Bogota 1/6 Colombiana
19 Novembris
GONZALEZ PRIE10 J.M. Superior 213 Mexico 14° Mexicana
RONASINGH J. Superior 1/3 Aligonda 2° Indiae
CHENNEKADF.N J. Superior 1/3 Gopalpur 9° Indiae
C HErTIYADAN A. Superior 1/3 Berhampur 1° Indiae
PARUMOOTIL T. Superior 1/3 Badapada 4° Indiae
KUZHIKKATTUCHALIL
M. Superior 1/3 Surada 14° Indiae
FRESSAC J. Superior 213 Montpellier 7° Tolosana
SO USTROLGNE P. Superior 213 Perigord 8° Tolosana
TOULEMONDE E. Superior 1/3 Lyon 5° Tolosana
AZEVEDO V.AZ A. Superior 1/3 Salvaterra de
Magos 2 ° Lusitana
DA SILVA(Mdrtins) A. Superior 143 Lisboa 3° Lusitana
BARBOSA LEMOS J.M. Superior 2/3 Almodovar 4° Lusitana
GAJSEK R. Superior 1/3 Antananarivo 2° Madagascarensis
BUH F. Superior 1/3 Vohipeno 7° Madagascarensis
LuB B. Superior 1/3 Bonga 2° Actiopica
5 Decembris
SPILLANE B. Superior 1/3 Batlu rst 2° Australiae
13 Decernbris
ABDFL ,MALEK E . Prov. Cons. 2/3 Orientis
JABRE F . Prov. Cons. 1/3 Orientis
PURAK .AL V. Prov. Cons. 1/3 Indiae
VADAKFPARAMBII
. L. Prov. Cons. 113 Indiae
KAK.ANATI J. Prov. Cons. 1/3 Indiae
CHETTIYADAN A. Prov. Cons. 1/3 Indiae
DEKKERS J . DFC Hollandiae -V6 Hollandiae
20 Decenbris
ACEV'ES A. Superior 1/3 Jacala 6° Mexicana
FELIPE L. Superior 1/3 La Laguna 8 ° Caesaraugustana
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30 Decentbri.c
SCIMANP. R. Superior 1/3 St. Louis 14 ° S.A.F. Occ.Cent-
Jan.-7 Mart., 1986
Ores i, i Dosns
DOYLE B. Cons. Prov. 1/3 Hibernia
MILLER Cha. Cons. Prov. 3/3 S.A.F. Occ.Central.
GORDON R. Cons. Prov. 1/3 S.A.F. Meridional.
GoMEz G.G. Superior 1/3 La Orotava 10° Caesaraugustana
Zico T. Superior 4/3 Carac•a 7° Fluminensis
DFI I'AAMORF C. Superior 3/3 Belo Horizonte 3° Fluminensis
I'm t L Superior 313 Rio 150 Fluminensis
Gun„ A, Superior 1/3 Emmitsburg 5° S.A.F. Oriental.
7 Februarii
CORNLE P. Superior 1/3 Bondues 4° Parisiensis
DIEDERICH P. Visitator 1/6 Germaniae
M ULAN Th. Superior 1/3 Jubaguda 11' Indiac
THUNDYIL M. Superior 1/3 Barbil 6° Indiac
Q1FTGLAS D.A. Superior Region. 1/3 (Ilonduras/S.P.S.) Barcinonensis
MULET J. Cons.Region. 1/3 (HonduraslS.P.S.) Barcinonensis
PASTOR V. Cons.Region. 1/3 (Honduras/S.P.S.) Barcinonensis
SOLE L. Cons.Region. 1/3 (Honduras/S.P.S.) Barcinonensis
TORRENS P. Cons.Region. 1/3 (HondurasS.P.S.) Barcinonensis
LuB B. Cons. V.-Prov. 213 Aethiopicae
SOCRAPHILL D. Cons. V.-Prov. 1/3 Aethiopicae
VAN RUYVEN Th. Cons. V.-Prov. 1/3 Aethiopicae
BLRNAL C. Visitator 1/6 Cubanae
25 Februarii
ElDUAYEN A. Visitator 213 Chiliensis
RIVADENEIRA Jo. Superior 1/3 Quito I° Aequatoriana
RIVADENEIRA Jac. Cons.Prov. 3/3 Acquatoriana
PEREZ Gual. Cons.Prov. 213 Aequatoriana
RoDRIGUEZ-B.R. Superior 1/3 Brooklyn 10° Barcinonensis
SEMEREAB M. Superior 213 Asmara 14° Ncapolitana
DL PALMA B. Visitator 3/3 Neapolitana
MORA Adolfo Superior 1/3 Ndtaga 110 Colombiana
CASTILLO F. Superior 1/3 Bogota 2° Colombiana
ESCOBAR J. Superior 1/3 Inza 17° Colombiana
GCTIERREZ E. Superior 1/3 Cartago 4° Colombiana
FRANCI L. Cons. Prov. 2/3 Romana
TESTA G. Cons.Prov. 213 Romana
Di CARLO M. Cons.Prov . 1/3 Romana
7 .Nartii
SII.VERI G. Cons. Prov. 213 Romana
PISTOIA A. Cons. Prov. 11.3 Romana




No. N O.MLN CosDICIO DIFS on. DUMIs AFT VO(.
I WAlse Lawrence Sacerdos 2. 1.85 St. Louis 13° 72 53
2 Co Giovanni Sacerdos 12. 1.85 Cagliari 2° 67 50
3 PACF.I_JA Luigi Frater 16. 1.85 Lecce 71 90 64
4 McININ RE Joseph Sacerdos 4. 1.85 St. Louis 1° 81 63
5 MAGURFGcI Domingo Sacerdos 15. 1.85 Caracas 1° 76 60
6 ROOFN Victor Sacerdos 15. 1.85 Montebello 5° 73 54
7 Cos TA Pedro Sacerdos 28. 1.85 Barcelona /° 69 50
8 LFCa sin Alexandre Sacerdos 30. I.85 Rennes 101 73 53
9 CROW'LG1 James Sacerdos 3. 2.85 Dublin 9° 72 50
10 OoMSN Adriaan Sacerdos 30. 1.85 Panrtingen 1' 53 32
11 GRFINFR Virizeoz. Fratcr 3. 2.85 Graz 1' 75 55
12 STOMMEL Wilhelm Sacerdos 12. 2.85 Kdln l' 73 51
13 DcNNIGAN Vincent J. Sacerdos 7. 2.85 Jamaica 8° 66 45
14 SANTIAGO Francisco Sacerdos 16. 2.85 Guatemala 1° 70 51
15 BORRAJo Antonio Frater 18. 2.85 Los Milagros 12° 74 54
16 DO IIFRTY Patrick Sacerdos 17. 2.85 Mill Hill /5° 63 45
17 FFRNANDFZ Faustino Sacerdos 2. 3.85 Pamplona /5° 85 69
18 HALPIN James J. Sacerdos 6. 3.85 Philadelphia 1 ^ 80 56
19 'I'RINDADF Geraldo Sacerdos 3. 3.85 Belo Horizonte .3° 78 59
20 CRAWFORD Vincent M. Sacerdos 13. 3.85 Philadelphia 10 80 48
21 TORAR Antonio Sacerdos 14. 3.85 Limpias 8° 72 55
22 DI MALRO Luigi Sacerdos 29. 3.85 Lecce 7° 61 42
23 Ruiz S.AZ Juan Sacerdos 29. 3.85 Gijoru 7° 81 64
24 Disc AMPS Andre Sacerdos 5. 4.85 Dax 3° 75 57
25 KARJASI MARTA
Ludovicus Sacerdos 27. 3.85 Bliutr 2° 48 26
26 GARCIA B. Francisco Sacerdos 21. 4.85 Cordoba .3° 69 53
27 RAMIRLZ T. Javier Sacerdos 4. 5.85 Madrid 1' 48 31
28 O'CONNOR John P. Sacerdos 5. 5.85 Long Beach 4° 65 44
29 HRIRAR Ciril Frater 29. 4.85 Ljubljana 1' 69 50
30 GON/siF.z D. German Sacerdos 29. 5.85 Guatemala 1' 72 53
31 KLFIN Julius Sacerdos 13. 5.85 Wien 5° 69 49
32 PI¢LZARA Florian Sacerdos 2. 6.85 Krakow 8° 66 46
33 ZAJAC JOSi' Sacerdos 29. 5.85 Curitiba 1° 70 54
34 B R A ITMAYFR William Sacerdos 9. 6.85 Jamaica 8° 57 37
35 GiF r.MASS Richard Sacerdos 12. 6.85 Houston /1 72 53
36 MORAN Diarmuid Sacerdos 29. 6.85 Celbridge 5° 73 48
37 SIIFN Thadcus Sacerdos 22. 6.85 Sze-Hu 86 65
38 CtNIA Jorge Pereira Sacerdos 27. 6.85 Belo Horizonte 3° 70 52
39 DF PAZ Fausto Sacerdos 28. 7.85 Salcajd 3° 42 23
40 ORFL.L.ANA Gonzalo Sacerdos 6. 8.85 San Salvador 5° 74 52
41 V RLAros Alejandro Sacerdos 29. 7.85 New York 2.3° 73 55
42 DL BOER Cornelio Sacerdo, 3. 8.85 Recife 3' 56 36
43 ZILANCIC Martin Frater 8. 8.85 Beograd 2° 83 59
44 KFRLS Hugo Saccrdos 10. 8.85 Koln 11 81 61
45 GARCIA Scrafin Sacerdos 19. 8.85 Vigo 19° 64 48
46 RUPNIK Anton Sacerdos 17. 8.85 Wren 7° 68 47
47 FRrrIASJose Sacerdos 13. 8.85 C 'ampina Verde 6° 85 64
48 MFI n Vicente Frater 13. 8.85 Petrcipolis 14° 69 42
49 T Aosit James T. Sacerdos 19. 8.85 Philadelphia 1* 91 68
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50 BO s( it Luis Sacerdos 1. 9.85 Lerida 5° 85 68
51 Rtanoi i Charles B. Sacerdos 23. 8.85 Philadelphia 1* 84 61
52 SI AI in F Francis J. Sacerdos 31. 8.85 Philadelphia 1° 92 69
53 GI F soiI .Pierre Sacerdos 24. 8.85 Marseille 6° 72 53
54 SAN ( Ilk z CASTILLO
Manuel Frater 23. 8.85 Madrid 10 73 40
55 MARIt'tz Fidenciano Sacerdos 7. 9.85 Cartago 4° 95 75
56 1R19ARRLN Esteban Sacerdos 9. 9.85 Manila 1 ° 80 62
57 Hotvk Anion Sacerdos 16. 9.85 Graz 10 82 56
58 IN VALIit s Maurice Sacerdos 17. 9.85 Paris 1 ° 81 59
59 MAno,t.'John Sacerdos 21. 9.85 Philadelphia /1 88 68
60 M1 '40/ Mil LAN Isidro Frater 22. 9.85 Madrid 1° 84 56
61 S11 NAO Ludccik Sacerdos 24. 9.85 Warszawa 17° 73 52
62 Tnok%to' Michael Sacerdos 27. 9.85 Northampton 13° 52 32
63 O'CAi IAGHAN Michael Sacerdos 2.10.85 Dublin 10° 81 64
64 VAN DttRUN Thomas Sacerdos 3.10.85 Fe/de 31 68 48
65 Ki%ANJoseph Sacerdos 12.10.85 Philadelphia 11 70 38
66 Ecnl.viRRiA.fuSto Sacerdos 6.10.85 Lujarr S° 68 52
67 li tIN1.N Ilugo Sacerdos 17.10.85 76-1 1'' 64 38
68 WW I N I7LER Jo seph Silt cl dos 19.10.85 Ret, eau .' 91 72
69 VAi Rt:nosno Firmo
Mcndes Diaconus 20.10.85 Lisboa 1' 71 55
70 Wu :(.ARn Alois Sacerdos 10.11.85 Lippctadt 2° 74 53
71 PLRPIRA de AGILAR Rui Sacerdos 15.11.85 Brasilia 5° 64 47
72 MFYI% R Johann-B . Sacerdos 19.11.85 Niederpriim 3° 85 64
73 MORCRFTTF Pierre Sacerdos 15.11.85 Oa r 3° 81 63
74 GOMFZ GUIILRRLZ
Felipe Frater 14.11.85 Me.tiru /2° 85 55
75 'll A,Ptt.ios Greville Sacerdos 5.10.85 Ma/cern 3° 92 72
76 Diws Svlvere Sacerdos 18.11.85 Lessirte.s 2° 74 55
77 AIAARLz BI FNOCarlos Sacerdos 22.11.85 Cartago 4° 72 52
78 Sotct ten Anthony J. Sacerdos 1.12.85 Denver 4° 70 50
79 GAGN;'PAIN Henn Sacerdos 11.12.85 Perrvville 90 70 53
80 BAtttFJohn Sacerdos 31.12.85 Camarillo 2° 76 57
Jan.•7 Mart., 1986
No NUAIFN Cosnilo DIES OR Dow's At I V is
I Cot.nRON Edouard Sacerdos 30. 1.86 Paris 1' 77 55
2 BATRFS Marcelino Frater 31. 1.86 Guatemala 1* 76 47
3 DI't1RNss Edouard Sacerdos 31. 1.86 D[Ls 3° 83 65
4 RiSANO MARIN Jesus Sacerdos 30. 1.86 Zaragoza 20° 49 33
5 Guntxsrt Alfonso Sacerdos 25. 1.86 Cartago 4° 75 52
6 PERt.IRA Manuel Carlos Sacerdos 15. 2.86 Rio de Janeiro 10 77 51
7 PARrFS Gabriel Sacerdos 18. 2.86 Nat 1° 88 70
8 Du / (hit I.AR Bernardo Sacerdos 24. 2.86 t'illafrancu del
Biero 20°
86 71
9 l( A/1 RIMS Felipe Sacerdos 7. 2.86 Caracas !° 86 71
10 BAroNA Filemon Sacerdos 24. 2.86 Cali 30 86 67
II Nivio Abel Sacerdos 2. 3.86 Bogota 1' 58 38
12 Fi1.t1 Merlin A. Sacerdos 20. 2.86 Chicago 4° 81 64
13 RocnFR Edouard Sacerdos 4. 3.86 Borrdues 4° 85 54
14 KAPIiNIA Jozef Sacerdos 23. 2.86 Wars awa 17° 72 53
15 MARTINE:z L. Antonio Frater 2. 3.86 Madrid 1' 82 66
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NEO-SACERDOTES 1985
I JU.LRlsTheo ZAI 26. 5.1985
2 CABALLERO Velasquez
Carlos E. AMC 25. 1.1985
3 ToNFIii Bruno ARG 14.12.1985
4 SA.IUs Edon dos (1R O. 3.1985
5 GARCIA Davila Francisco MEX I. 6.1985
6 BECERRA Vazquez Alfredo MEX 8. 6.1985
7 GAONA Vega Jose Luis MEX 8. 6.1985
8 LECHUCA Amava Enrique MEX 8. 6.1985
9 PF.oRois Perez Jorge MEX 8. 6.1985
10 BuRsos Paul Joseph OCC 8. 6.1985
11 COLONS Kevin S. OCC 8. 6.1985
12 Auu.RErro William M . ORL 10. 5.1985
13 BowEs John C. ORL 10. 5,1985
14 UKF?:A Salazar Fulvio G. COS 21. 6.1 1+8+
15 RI DIANTo Antonius Sad IDS 14. 2.1985
16 MURPHY James Henry HIB 9. 8.1985
17 NwoBOno Donatus
Ndidibuike HIB 22 . 6.1985
18 MATAIX Jordi BAR 13. 7.1985
19 Di:Li.RAoo Mtu'ga Jose Angel CAE 14. 7.1985
20 CAPI[AsDuran Jose SAL 7.12.1985
21 LOPEZ Garcia Jose Eugenio SAL 21.12.1985
22 KFEt . EMARIAN Berhane Meskel NEA 24.11.1985
23 AMINE Ehzi Wcldeghchriel NEA 24. 11.1985
24 PIANINSEK Joseph
25 LFITE de Sampaio
Fernando de A. LUS 17. 2.1985
26 Boeowoec Krzysztof POL 25. 5.1985
27 BRCKARCZNK Rafal POI . 25. 5.1985
28 DRARKO Pawel POL 25. 5.1985
29 KOTLINSKI Mateusz POL 25. 5.1985
30 LUCZAK Wzbignicw POL 25. 5.1985
31 RAKOCV Waldemar POI. 25. 5.1985
32 SZCEPANIK Stanislaw POL 25. 5.1985




I TATAZAFITIA Jean Paul` MAD 27. 9.1985
2 NSAMBI e
MBLIA Jean - Baptiste ZAI 27 . 9.1985
3 PAI.t.AIS Godov Daniel Edmon AMC 24. 1.1985
4 C.Ai.lx Majano Omar AMC 14. 5.1985
5 D A Sn vA Edmir Jose FLU 11. 8.1985
6 QUINCHIA Giraldo
Francisco Javier COL 27. 11.1985
7 QU INTERO Panesso
Francisco Javier COL 27.11.1985
8 VERCARA Parra Heriherto COL 27.11.1985
9 COMAS Segura Jorge Luis CUB 20. 3.1985
10 FORMOSA Nunez
Luis Alberto CUB 25. 3.1985
I I PERez Quinones
Juan Pablo POR 10.10.1985
12 BuEGos Brisman Faustino POR 10.10.1985
13 CASTRO Mario POR 10.10.1985
14 T:k>G,^(mivi,
Ronan Iril;indu POR 13.10.1985
15 Wit.wAMS Joseph Scott OcC 2. 3.1985
16 WELLS Kevin OcC 5. 6.1985
17 LONG Vincent Nguyen Xuan ORL 4. 4.1985
18 LOEWEN GUTH Peter R. ORL 4. 4.1985
19 MAZURCHUK Michael ORL 4. 4.1985
20 SMITH Edward James ORL 4. 4.1985
21 CAMPBELL Peter Andrew ' ORL 2. 6.1985
22 FORD Mark Francis Xavier MER 1.10.1985
23 WAI.RFR Gilbert Roland MER 1.10.1985
24 RODRIGUE/. Carlos Rene OCC 20. 4.1985
25 SARwvIN Victor Joseph OCC 5. 8.1985
26 ARE11ANo Ramirez Williams VEN 27. 9.1985
27 KAIiJANARSOChristophorus IDS 12. 2.11)85
28 SLDAYANTO Laurentius
Yosep Agus IDS 12. 2.11)85
29 ARMANtxr Alexander
Villanueva PHI 7.1 1.1985
30 ZULUETA Johny Campos PHI 7.11.1985
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31 SCHINDLER Eugen AUS 27. 9.1985
32 PARTH Rudolf AUS 27. 9.1985
33 FiNieR Alois Vinzenz' AUS 7. 9.1985
34 AGLIMA Fite Jusi• BAR 27. 9.1985
35 SHAsAHAN James Anthony HIB 27 . 9.1985
36 DEPUN Eatnon David HIB 27 . 9.1985
37 CLtsu. Eugene Patrik HIB 27 . 9.1985
38 KI FLEMARuAN Berhane
Mcskcl NEA 24. 4.1985
39 OvLAR Anton JUG 8.12.1985
40 bats de C:nc ills Armando 1.US 23. 3.1985
41 BANtx-RA Adam POI_ 8.12.1985
42 DADUUA Jacck POL 8.12.1985
43 1,%wRC.\z Jaroslaw POI. 8,12.1985
44 M.ucuAR Roman MI. 8.12.1985
45 O%SLW Jersv POL 8.12.1985
46 Pi i nt Janusz POL 8.12.1985
47 RNHKA Andre• POL 8 12 1985
48 Lt .ir n \larnuz M)1. 8.12.1985
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AYUDANDO A MEDITAR
EN RENOVACION CONTINUA (I)
"Nadir Ic pone una pieta de pano sin estrenar a on manto pasado,
porque el rerniendo tira del manto, lo nuevo do to viejo, y deja el roto pcor.
Nadir echa tampoco vino nuevo en odres viejos; si no, el vino revienta Jos
odres y se pierden el vino v los odres; no, a vin) nuevo, odres nuevos". (Mt
2,21-221
" Supuesto este fin, la Congregacicin de la Misicin , atendiendo siempre
al Evangelic, a los signos de los tienipos y a las periciones nrds urgentes de
la Iglesia, procurarci abrir nuevos carninos v aplicar medios adaptado.c a las
circunstancias de tiempo v Lugar, se esforzard adenrds par enjuiciar v orde-
oar las obras v rninisterios, perntaneciendo asi en estado de renovacian corr-
tinna". (C 2).
Las comunidades eclesiales aceptaron generosamente la Ila-
mada a la renovacion, dada por el Vaticano If. La renovacion no
se considera como un hecho estatico, sino mils bien como un dina-
mistno. "Renovarse o morit". La aceleraci6n hist6rica lo exige.
1. Pasado , presente , futuro
Salvada la diferencia quc existe entre la Iglesia v. la Congrega-
cion de la Mision , i,no podriamos aplicar a e.sta lo que Pablo VI dijo
sobre el pasado, presente v futuro de la Iglesia?:
'Ta Iglesia, dicers, serd venerada por su antigiiedad, por una
cierta inmovilidad en el paso del tiempo, pera le lalta aquel aire
moderno que siempre es nuevo... La objecicin es fuerte... Merece ser
ale ndida ".
El Papa sigue diciendo:
"No obstante esto, la Iglesia es joven. Y la que mds asombra es
que las ettergias de su jttventud le vienen de su inalterable persis-
tencia en el tiempo. Preci.cemos: la pane htnnana de la Iglesia sulre
la inexorable Lev de la ltistaria v del tiempo. Su expresion puede mar-
(1) 1: 's el tema n' 13 quc proponen los PP. Miguel Perez Flores v Anlo-
nino Orcajo en "El canrino de San Vicente e.c rnu'.caa canrino"(cl. en la sec-
ci6n "Bihliografia").
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chitarse, puede envejecer, puede morir. Naciones enteras han con-
seguido borrar su presencia historica en ellas... Pero, la Iglesia, no
solo tiene tin principio sobrenatural, ultra historico, posee tarnbien
energias incalculables de renovacion". (Aud. 12.6.1974).
2. El paso del Espiritu
La Congregacion ha emprendido responsablemente el quehacer
de la renovacion. Lo afirma explicitamente la Asaniblea general del
1980 en la Introduction a las Constituciones:
* 'Abandonense gradualmeme las obras de apostolado que, tray
on ponderado examen, se vea que en la actualidad han dejado de
responder a la vocation de la Compahia". (E 1).
* "La comunidad se crea constantemente a si misma renovan-
do, ante todo, los elementos mds importantes de nuestro vivir y
obrar: el seguimiento comunitario de Cristo... la evangelization de
los pobres... la oration... la comunidad de bienes...... (C 25).
* "Compete al Superior General: I' procurar con surno
cuidado... que se promueva constantemente la actividad apostolica
y la renovacion de la Congregacion y que las Constituciones y
Estatutos se apliquen de la manera mds convenience". (C 107, 1°).
* "La Asamblea General, que representa inrnediatarnente a toda
la Congregacion, tiene... los siguientes derechos: I' velar por el
patrimonio del Instituto y promover, segun el mismo la adecuada
renovacion ". (C 137, 1 °).
3. Indiferentes , disponibles , activos
La renovacion continua exige a todos los miembros de la C.M.
un gran temple espiritual , esencial para la validez de la renovacion
y para que esta este animada del espiritu evangelico y vicenciano.
La disponibilidad , indiferencia y el amor activo por la Congrega-
cion que nos pile San Vicente son las attitudes fundamentales:
"La indiferencia participa de la naturaleza del arnor perfecto,
ya que es una actividad amorosa que inclina el corazon a todo lo
que es mejor y destruye lo que se le impide llegar a el, lo mismo
que el fuego , que no solo tiende a su centro, sino que consume todo
lo que intenta detenerlo " ( XI 526).
"Le doy gracias porque estd Vd. dispuesto a hater en todo y en
today parses la voluntad tie Dios, dispuesto a vivir y a rnorir en cual-
quier sitio adonde el le mantle. Esa es la disposition de los buenos
siervos de Dios y de los hombres verdaderarnente apostolicos que
no se detienen en nada. Fsta es la sei al de los verdaderos hijos de
Dios que se encuentran en libertad de responder a los designios tie
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un Padre tan digno". (IV 418).
"Bendito sea Dios per esla santa indiferencia que le convierte
a Vd. en tut instrumento may idt neo para las obras de Dios".
(IV 502).
* ZMe considero espiritualmente dispuesto a aceptar todos los
cambios que la comunidad me pide por razones de renovacion y
actualizacion?
* LAcepto y siento en mi la necesidad de la renovacion perso-
nal y comunitaria, en la vida apostolica, etc.?
* ,Soy fiel a las evaluaciones que la Comunidad pide y
organiza?
ORACION:
"iOh Salvador !, concedenos Ia gracia de participar en tus dis-
posicioncs de indiferencia , disponibilidad y arnor hacia la volun-
tad de to Padre . Te to suplico , libertador nuestro, con la confianza
de que jamas perderernos en ello nuestra libertad y siernpre ten-
dremos estas disposiciones en nuestro entendimiento y voluntad,
en donde no entrara nada que pueda separarnos de ejecutar todo
to que to ordenes. Y at obrar asi , to nos tomaras de la mano y nos
haras cumplir to voluntad , hasta conducirnos a la gloria".
(Cf. XI, 537).
T A B U L A S T A'T I S T I C A C.M. ANNO 1985 , DIE 1 JANUARII 1986
Dom E i Sac . P Era. S ud. TOT A d m i a a i T 0 T A d a i r a n t. Neo Neo Defu ncti
incor . incor a Sac ad ra TOT em r1 CM a ac l a d r. 'ruT incor Sac Sac Fr
G - 14 - Z - lb i - - - 16 - - - - - - -
MAD 9 1 57 3 - 61 1 1 2 63 4 3 7 1 - - -
AET 3 1 17 - - 18 4 2 6 24 - 15 - - - -
MOZ 4 - 11 - 1 - 12 - - - 12 - - - - -
ZAI 8 - 26 1 3 1 14 - 1 4 8 1 1 1 -
24 2 l11 8 1 122 19 2 144 56 7 63 2 1 1 -
AEQ 5 - 26 - - - 26 7 - 7 33 4 - 4 - - -
AMC 8 3 1 - 3 2 9 7 - 7 4 60 - 60 2 1 4
ARG 8 - 47 1 - 1 49 6 - 55 1 9 - 1 -
FLU 14 4 92 - 11 1 108 22 2 24 132 55 2 5 1 - 4 1
CUR 10 3 85 - 3 - 91 18 - 18 109 - 70 - 1 1 -
FOR 5 2 41 - - - 43 3 - 46 13 - 1 - - -
CHI 5 - 20 - 1 - 21 - - - 21 16 1 17 - - - -
COL 18 1 9 - 1 8 115 28 5 33 148 110 5 115 3 - -
CUB 5 - 10 - - 2 12 - - - 12 - - - 2 - - -
MEX 20 1 67 - 7 2 77 20 1 21 98 63 - 63 - 5 - 1
PER 10 - 53 - 4 1 58 1 - 1 14 - 14 - - - -
POR 13 - 49 2 4 55 6 - 6 61 59 2 61 4 - -
0cC 18 - 18,3 24 6 213 12 1 1 22 49 - 49 1 -
0CC 9 64 4 71 5 1 58 - 58 2 2 -
ORL 25 243 - 10 6 259 7 10 269 4 - 74 5 2 10 -
MER 8 - 45 - 1 4 50 7 - 7 57 - - - 2 - 2 -
- 44 - 5 - 2 1 3 52 3I - - - -
VEN 16 - 79 1 2 3 85 - - - 85 46 - 46 1 - -
COS 3 11 2 - 14 6 - 6 20 3 - - 1
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TOT 532 31 3 393 15 282 105 3816 497 35 532 4348 1614 30 1644 47 33 70 10
N.B:-aetas media sodalium C.M.,... 55,03 a.
- in hac tabula non recensiti sunt ' sodales sigillati a compendio Provintiarum in elencho Catalogi CM
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CPAG 86 I TERCEIRA SESSAO
Pe. Lauro PALL', secretdrio
A Comissao preparatoria da Assembleia Geral de 1986 se
reuniu pela terceira vez, na Curia Generalicia, ens Roma (Via di Bra-
vetta, 159), de 25 de novembro a 7 de dezembro de 1985.
Estando presentes os seis membros, Pes. Robert Maloney (Pre-
sidente), Jean Morin, Cherian Kariankal, Jose Maria Lopez Maside,
Erminio Antonello e Lauro Paid (secretario), o primeiro encontro
foi realizado na manha do dia 25 de novembro, com o Vigario
Geral, Pe. Miguel Perez Flores, os Asistentes Gerais, Pers. Stanis-
law Wypych c Jose Pires de Almeida, c o Economo Geral, Pe. Ale-
jandro Rigazio. 0 Vigario Geral leu a carta escrita a CPAG 86, dia
8 de novembro, pelo Superior Geral, Pe. Richard McCullen, que
estava em visita a Provincias dos Estados Unidos. 0 Superior Geral
apresentou duas sugest6es, transcritas a seguir:
"Allow me to share two suggestions with you. Firstly, I would
like to offer to the General Assembly at the very beginning of
its work, a suggestion about the direction it might take. We have
already made some decisions for that purpose by selecting the
three themes which have been discussed at the provincial as-
semblies. Could, I ask ntysel f, more he clone at this point? One
possible way that could he followed would be to propose to the
General Assembly that it formulate A PROJECT FOR THE C'ON-
GREGATION: 1986-1992. This document would be something
in the nature of a program to which each province would com-
mit itself. It would be a program based on clear theological foun-
dations, orientated towards the reaching of some practical goals
in the mission which the Congregation has received from God
through His Church. The document would serve to orientate
the General Assembly in some directions while, of course, leav-
ing the General Assembly its liberty to choose whatever path
it wishes to follow.
Secondly, you will have the task of drativing tip a Directory for
the Assembly. Since the character of forthcoming Assembly will
be different from those which have preceded it, / suggest that
the Directory be simple and supple, so that it will facilitate the
exchange of views in the aula and he efficacious in achieving
the particular goals of the Assembly. It would be useful if your
Directory could he sent out to t/te Delegates with an invitation
to send back their comments before they come here to Rome.
In that way the time will he saved and the adoption of the Direc-
tory at the beginning of the Assembly made more easy".
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O Superior Geral pos os Assistentes Gerais e especialmente Pe.
Rigazio a disposi(;ao das necessidades de CPAG 86. Pe. Almeida
ficou encarregado de procurar um tecnico em dinamicas de grupo
que possa ser "facilitador" na AG 86. (0 encontro com o Irmao
Pedro Finkler, Marista, ficou marcado para 29 de novembro).
Na primeira reuniao so de CPAG 86, discutimos o que o
Superior Geral sugeriu: a) que a AG 86 fa(;a urn projeto para a
Congrega4ao 86-92; b) quc o Diretorio preparado seja enviado aos
Dclegados antes da AG 86, pars que ja o tenham apreciado antes
de virern a Roma. Pareceu-nos que o Superior Geral deseja que a
CPAG 86 prepare urn prinreiro docurnento, talvez urn anteprojeto.
Na AG 86, o prirneiro trabalho, apos o estudo do relattorio do
Superior Geral sobre o estado da CongregaG io (1980-1986), devera
ser to ►rrar conhecinrento das respostas das Assembleias Provinciais,
especialmente dos pontos considerados mais importantes para a
unidade da Congrega4ao, nos proximos scis anos, ens rela4ao aos
lemas (Evangcliza(;ao dos Pobres, Ern Comunidade para a
Missao, Forma4 io para a Missio). Depois, sera necessario favore-
cer urn interca ► nbio de experi^ ► tcias entre as Provincias, para apro-
fundar o estudo dos tres ternas. Por fim, se poderao jazer
Declaracoes ou Decretos (Const., 137, 3°) ou ton Projeto para a
Congregacao para os proximos seis anos.
SINTESE DAS RISSPOSTAS DAS PROVINCIAS
A tarefa inicial de CPAG 86 foi fazer a sintese das respostas
das Assembleias Provinciais. Esta tarefa nos ocupou toda a sernana,
ate o dia 30. Inicialmente, foram lidas as respostas de 43 das 48
Provincias c Vice-Provincias (n3o tendo havido contrihuic(5es
especiais de Fortaleza, Cuba, China, Hungria e Tchecoslovaquia).
Algumas observa4ocs gerais sobre os textos:
- a sericdade do trabalho das Assemhleias Domesticas c Pro-
vinciais;
- o metodo seguido (ver, julgar a agir), como a CPAG 86 suge-
rira;
- a referenda fregiiente dos textos as Constitui4oes e ao
fim da Congrega4ao;
- a preocupa4 io cum a unidade da Congrega4ao;
- urn questionamento insistente sobre a identidade vicentina;
- o aspecto concreto das respostas , a partir da vida dos
Coirmaos nas Casas e na Provincia;
- a preocupa4ao corn a Forma4ao, as MissOes Populares e a




* piano de Formacao para a CM (ou intercarnhio de pianos
entre as Provincias);
* espirito pioneiro ou de vanguards;
* insercao no mcio dos Pobres;
* conhecimento chi realidade;
* forma4ao permanents;
* preparacao dos Formadores;
* ligacao da forma4ao com o trabaiho missionario;
* retomada das Missoes Populaces;
* uma Casa de Forrna4ao internacional;
- alguns pontos fortes:
* estudo da sub-cultura da pohreza;
* novos caminhos da evangelizac io;
* novas formas de vida comunitaria;
urea ausencia hastante fregiiente: a forma45o do Clero;
pouca preocupa45o com o Iuturo;
- poucos postulados;
muitas Provincias nao indicaram outros pontos para
estudo na AG 86 c aigurnas no indicaram os pontos considera-
dos rnais importantes para a unidade da Congrega4ao nos proxi-
mos scis anos.
Fixamos os critcrios e os metodos que seguiriamos ao fazer
a sintese e os tres temas ficaram assim divididos: Evangelizacao,
com Kariankal a Maloney; Vida Comunitaria . cone Morin e Anto-
nello; Formacao, com Maside e Lauro. As sinteses serao apresen-
tadas no Documentum Laboris ern Frances, espanhol e ingles.
Dia 26, cedo, houve um pequeno encontro coin Pe. Rigazio, para
apresenta45o do anteprojcto de Diretorio que preparou, a pcdido
do Superior Geral. Foi rnodificado urn pouco o de 1980, porque
nao se farao textos constitucionais em 1986. 0 anteprojeto pas-
sou a ser estudado pela CPAG 86.
UM F"ACILITADOR NA AG 86?
Dia 29, pela manha, houve um encontro com o Marista Irmao
Pedro Finkler, perito em dinamicas de grupo, que fora sugerido
Como facilitador na AG 86. Corn muita sirnpatia pessoal, Ir. Pedro
expos as funcoes de um facilitador, que, para ele, c o rnesmo que
um horn rnoderador. Cornentou as qualidades de uni facilitador,
as dinamicas que. Cleve usar mais vezes, a importancia do Diret6-
rio, tccnicas para deshloquear urna assemblcia ou uni debate, os
tipos de unanimidade e o modo de conseguir-los, os equilibrios que
c bom haver entre as faixas etarias de uma assembli • ia (e o modo
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de agir, quando a composigio da assemblcia depende de elei4.ao),
as fun4oes dos moderadores e as melhores t6cnicas a disposi4ao
deles. 0 moderador e um animador ; o facilitador 6 apcnas urn tec-
nico . E o melhor, ao ver do Ir. Pedro, e quando o facilitador ja 6
rnernbro da Asse nblcia: melhor do que ser convidado de fora. Tam-
ben nao the pareceu born que o facilitador se.ja apcnas urn asses-
sor da Comissao Central , nao comparecendo aos plenarios.
Os Assistentes Gerais participararn desta rcuniao , encamin-
hando perguntas ao Ir. Pedro, para melhor entcndirnento de
fun4ao de facilitador e melhor encaminhamento delta questao,
para atender ao desejo do Superior Geral . Depois que agradccc-
mos ao Ir. Pedro, ponderarnos , entre nos , o que nos foi dito, chc-
gando a conclusao , por nossa parte, de que nao ha necessidade
de urn facilitador de fora, vista a dinamica parlamcntar que se usa
na Assembleia Geral.
O resto do dia foi dedicado a claboracao final da sintese das
respostas das Provincias e a busca de crit6rios para apresentar os
dados estatisticos , as opinioes e os textos originais das Provin-
cias. Terminada a sintese , os tres documentos dos Xmas foram estu-
dados e aprovados por toda a CPAG 86.
UM ANTFPRO.IFTO QUL AJUDE A AG NO:
A questao que Sc nos impos a scguir foi saber se prepararia-
mols ou na um anteprojeto que pudesse ser apresentado a AG 86.
Pedimos uma rcuniao corn o Conselho Geral, na manha do dia 2
de dezcmbro (depois do descanso do fim de sernana!). Pe. Perez Flo-
res expos o pcnsamento do Superior Gcral, em rela4ao ao Projeto
para a CM (86-92), que dcscja que a AG 86 faca. Foram sugeridas
tres partes ou tres linhas de pensamento e a4.ao: propor objeti-
vos, motiva4oes e meios. Corn isso, atcndcrernos a finalidade pas-
toral da AG 86, sem o perigo de ela se tornar mais urea rcuniao
infrutifera, frustradora, dispendiosa...
A CPAG 86 nao se seotiu ern condi5'bes de fazer urn arrtepro-
jeto, porquc nao teriamos tempo de enviar uma outra consulta as
Provincias. Pre ferirnos oferecer um rnetodo Para elaborar o projeto
durante a AG 86. Para isso, procurarnos, nos dias 2 e 3, exempli fi-
car, para cada um dos tres temas objetivos, motivarioes e meios,
tirados das sintcses, sendo cada terra preparado pelos dois mem-
bros da CPAG 86 que o haviarn sintetizado iniciahnente.
Terminados os "cxernplos" de projctos, procurarnos unificar
os tres textos, dando-lhes uma introducao, apresentando tres
objetivos corn suas motivacoes e seus meios. Prepararnos tam-
b6m urna apresentagao geral para os tres "rnodelos", Icmbrando
quc o Superior Geral os desejou para facilitar o trabalho da AG
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mas pretende oferece-los apenas como ponto de partida: "The docu-
ment would serve to orientate the General Assembly in some direc-
tions while, of course, leaving the General Assembly its liberty to
choose whatever path it wishes to follow" (carta de 8 de novembro
de 1985 a CPAG 86).
Na conclusao dos "projetos", serao colocados dois pontos
que a AG 86 ponderara: a) como garantir que se jam "transferidos"
as Provincias e a cada Coirmao todos os dinarnismos, os proces-
sos e os resultados da Assembleia Geral? b) E necessario assegu-
rar que o projeto para a CM (1986-1992) , se a AG 86 o fizer, seja ava-
liado nas Assembleias Provinciais e na reuniao dos Visitadores,
dentro de tres anon, nas visitas dos Superiores Maiores e na AG
de 1992.
POSTULADOS, DIRETORIO, PERITOS, TRADU4'OES
Outras tarefas da CPAG 86 nesta terceira sessao: - colher,
nas respostas das Provincias, os postulados enviados a AG 86 e ao
Superior Geral; - estudar o Diretorio (cm redacao renovada,
estimulando urn comportarnento mais agil na AG 86); - verifiear
se ha necessidade de "peritos" que ajudem a AG. (Neste ponto, pare-
ceunos que a verdadeira assessoria sera o intercambio de experien-
cias entre as Provincias e que os peritos serao os proprios
Coirmaos, afinal eleitos como representativos das Provincias e da
Congregacao).
O Diretorio sera enviado logo aos Membros da AG 86, com urna
carta em que se indicarao as altera46es feitas e em que se pedira
aos Visitadores e Deputados que facam chegar a Curia Geral as
observacOes que tiverern sobre o Diretorio, para que possam ser
estudadas ainda nas vesperas da AG 86, a tempo de aproveitar as
boas ideias.
Os ultimos dias da semana foram gastos no trabalho atento e
exaustivo de traduzir todo o material que aparecera no Documen-
turn Laboris para as tres linguas escolhidas: frances, espanhol e
ingles.
ULTIMA REUNIAO, COM 0 SUPERIOR GERAI.
Dia 7, encerramos nossos trabalhos, numa reunido corn Pe.
Richard Mc Cullen, Superior Gera], que chegara dos Estados Uni-
dos na vespcra.
0 Presidents da CPAG 86, Pe. Maloney, fez ao Superior Geral
urn relato do que fizemos, em tres partes: sinteses das respostas
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das Provincias, anteprojetos e Diretorio (ahem das quest(5es prati-
cas). E passou as maos de Pe. Mc Cullen uma edicao integral de
todos os textos que constituirao o Docuntentum Laboris e os pos-
tulados enviados diretamente ao Superior Geral e seu Conselho.
Pe. Mc Cullen agradeceu o trabalho de CPAG 86, especialmente
desta sessao, c os resultados conseguidos. Reafirmou a importan-
cia do carater pastoral da AG 86 e a necessidade da unidade-
anima4ao da Congrega4ao e das Provincias. A ideia de a AG 86
fazer urn projeto para a CM (1986-1992) the pareceu boa para pro-
mover a unidade (nao a uniformidade), do modo que cada Provin-
cia possa fazer tambem seu projeto. Trabalhar com projetos,
fazendo disto um processo permanence ajudara as Provincias e a
Congrega4ao. Ha meios de acompanhar a concretizacao dos pro-
jetos: a) Nas Provincias, por meio das Assembleias Provinciais e
das visitas do Visitador e do Superior Geral ou de seas Assisten-
tes; b) na Congrega4ao, por meio das Assetnbleias Gerais de 1992
c 1998, que completarao e desenvolverao o projeto que sera
criado cm 1986.
Terminamos nossa terceira sessao com a palavra carinhosa
do Superior Geral, agradecendo "de todo o coragdo" o trabalho
da CPAG 86. Dco Gratia,'
Roma . 7.12.19S.5
CPAG 86 I THIRD SESSION
Lauro PALU, Secretary
This third session of CPAG/86 took place at the General Curia,
Via di Bravetta, 159, Rome from 25 November to 7 December 1985.
All six members were present: Fathers Robert Maloney (Pres.), Jean
Morin, Cherian Kariankal, Jose Maria Lopez Maside, Erminio An-
tonello and Lauro Palt1, (Sec.).
Also present at the first meeting (25 Nov.) were the Vicar
General, Fr. Miguel Perez Flores, the Assistants General Frs.
Stanislaw Wypych and Jose Pires de Almeida, and the Econome
General, Fr. Alejandro Rigazio. The Superior General, who was
visiting the Province of Philadelphia, had left a letter, dated Nov.
8 and addressed to CPAG 86, which the Vicar General immediate-
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ly read. The following are the suggestions which he made to the
Commission:
"Allow me to share two suggestions with you. Firstly, I would
like to offer to the General Assembly at the very beginning of
its work, a suggestion about the direction it Wright take. We have
already made some decisions for that purpose by selecting the
three themes which have been discussed at the provincial
assemblies. Could, I ask rnysel f, more be clone at this point? One
possible way that could be followed would be to propose to the
General Assembly that it formulate A PROJECT FOR THE CON-
GRI:GATION: 1986-1992. This document would be something
in the nature of a program to which each Province would coni-
rnit itself. It would be a program based on clear theological foun-
dations, orientated towards the reaching of some practical goals
in the mission which the Congregation has received from God
through His Church. The document would serve to orientate
the General Assembly in some directions while, of course, leav-
ing the General Assembly its liberty to choose whatever path
it wishes to follow.
Secondly, you will have the task of drawing up a Directory for
the Assembly. Since the character of forthcoming Assemblies
will be different from those which have preceded it, I.suggest
that the Directory be simple and supple, so that it will facilitate
the exchange of views in the aula and be efficacious in achiev-
ing the particular goals of the Assembly. It world be useful if
your Directory could be sent out to the Delegates with all in-
vitation to send back their comments before they come here to
Rome. In that way time will be saved and the adoption of the
Directory at the beginning of the Assembly made more easy".
The Superior General assured the Commission of the availabili-
ty of the General Council members and above all of Father Rigazio
Whenever and in any way that he could be of help to them. Father
Almeida had already been asked to arrange a meeting with Brother
Pedro Finkler, a Marist, psychologist and expert in group dynamics,
who is a possible candidate for the role of "facilitator" of the
General Assembly. The meeting took place on the 29th.
After hearing the suggestions of Father General, the members
of the CPAGi86 reflected on them: a) that the General Assembly '86
could formulate a PROJECT '86-'92 for the Congregation; b) that
the Directory to be drawn up, could he sent to the Delegates so that
they could comment on it before coming to Rome. It seemed to us
that the Superior General wanted CPAG to prepare a preliminary
document, a pre-PROJECT, perhaps.
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The first task of the General Assembly '86, after studying the
report of the Superior General on the state of the Congregation
(1980-1986), should be to consider the replies of the provincial
Assemblies, especially the points judged the most important for the
unity of the Congregation in the future six years, in liaison with
the three themes (Evangelization of the Poor; In Community for the
Mission ; Formation for the Mission).
Then, a climate favorable to the exchange of experiences among
the various provinces must he created, in order to make possible
a study in depth of the three themes.
Lastly, the General Assembly will give its Declarations or
Decrees (C. 137, 3°), or else, a PROJECT for the CONGREGATION
for the next six years.
SYNTHLSLS OF THE REPLILS OF THE PROVINCES
This Synthesis was the initial task of CPAGl86, and it took us
an entire week to complete it, that is to say, until November 30.
Replies came from 43 of the 48 Provinces and Vice-Provinces.
There was no special contribution from the following: Fortaleza,
Cuba, China, I[ungary, Czechoslovakia.
After reading the replies, the following general observations
on the texts were made:
- The earnestness of the work of the domestic and provincial
Assemblies;
- The method suggested by CPAG/86 which was carefully
followed (SEE-JUDGE-ACT);
- Frequent reference in the texts to the End of the Congrega-
tion and to the Constitutions;
- Preoccupation with the unity of the Congregation;
- An insistent questioning about the Vincentian identity;
- The concrete aspect of the responses, from the life of the
Confreres in the Houses and in the Province;
- The preoccupation with Formation, Popular Missions, and
the animation of the entire Congregation.
One also discerned some priorities:
the Provincial Project;
' the Formation Plan for the CM - exchange of plans among
the Provinces;
a pioneer or avant-garde spirit;
insertion into the poor milieux;
* knowledge of the reality (of the milieu);
* Ongoing or permanent Formation;
preparation of Formation personnel;
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* Ties between Formation and missionary work;
* Renewal of Popular Missions;
* International House of Formation.
- Some Prominent points:
* Study of the sub-culture of poverty;
* New ways of Evangelization;
* New forms of community life.
- Other remarks:
* A rather general absence of formation of the clergy;
* Little preoccupation with the future;
* many Provinces have not indicated other topics for study for
the General Assembly '86; some of them have not even indicated
the points considered the most important for the unity of the Con-
gregation in the next six years.
The list of criteria and the method to be followed in the syn-
thesis were drawn up. The three topics were divided as follows:
* Evangelization: Kariankal and Maloney
* Community life: Morin and Antonello
* Formation: Maside and PaI6.
The results will be presented in English, French and Spanish.
On the morning of the 26th, Fr. Rigazio met with us to present
to us the pre-project of the Directory which he had prepared at the
request of the Superior General. He had the modify a little the text
of 1980, for the Assembly of '86 will not have to draft Constitutions.
This text of pre-project was studied.
A FACILITATOR FOR THE GENE.RAI. ASSEMBLY '86?
On the morning of the 29th there was a meeting with the Marist
Brother Pedro Finkler, an expert in group dynamics, suggested as
a candidate for the position of "facilitator" at the General Assembly.
Very sympathetically he explained his view of the role of
facilitator Which, according to him, is identical with that of a good
Moderator.
He spoke about the role of a facilitator, of the dynamics most
often used, and of the importance of the Directory. He gave the
techniques of unblocking a debate or an Assembly, the models of
unanimity and the way of succeeding in this. He anticipated for
us the equilibrium desirable among the diversities in age of an
Assembly and the way to achieve this, since the composition of the
Assembly is determined by election.
He also spoke on the duties of a moderator and on the best
techniques at his disposal. The Moderator is an animator, while
the facilitator is only a technician. It would be better to give this
role to someone in the Assembly rather than to bring someone in
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from the outside. It does not seem good for the facilitator to be an
adviser of the Central Commission, remaining absent from the'aula'
of the plenary sessions.
Some of the Assistants General participated in this meeting and
asked some questions of Brother Finkler in order to have a clearer
idea of the role of facilitator, according to the wish of the Superior
General.
After the meeting, the conclusion reached was that a facilitator
from outside would not be necessary, because of the dynamic
parlamentarians who serve the General Assembly of the Congrega-
tion.
On the 29th the compilation of the synthesis of replies was com-
pleted and criteria were sought for the presentation of the statistics
provided, the recommendations and the original texts of the Prov-
inces. CPAG will study and approve the texts of the three
documents.
A PRE-PROJECT WHICH COULD ASSIST
THE GENERAL ASSEMBLY '86
The CPAG/86 poses the question of the preparation (or not) of
the Pre-Project, to be presented to the General Assembly '86. A
meeting with the General Council members then present in the
Curia, took place on the morning of December 2 (after the rest of
the weekend). The group listened to Father Perez Flores present
the thinking of Father General on the subject of Project CM '86-'92.
The decision taken was in favor of the presentation suggested ac-




This method would seem to correspond to the pastoral end of
the General Assembly '86, avoiding the risk of a costly, inefficient,
frustrating Assembly.
CPAG186 does not find itself able to present a true pre-Project,
for there is not enough time left for another consultation of the
Provinces.
We have preferred to offer a method for draining up the Pro-
ject during the General Assembly '86. For this end, during the days
Dec. 2 and 3, illustrations were sought for each of the three themes,
under the form of objectives, motives and means, drawn from the
syntheses; each of the topics was assigned to the same two members
who had previously worked on it.
At the completion of the drawing up of the "examples" of Pro-
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jects , we sought to unify the three texts, given them an introduc-
tion and presenting three objectives with motivations and sugges-
tions of means.
A general presentation for the three "models" was also made,
recalling that the Superior General wished them to he means of
facilitating the work of the General Assembly , at the same time of-
fering them as a simple point of departure: "The document would
serve to orientate the General Assembly in some directions while,
of course , leaving the General Assembly its liberty to choose
whatever path it wishes to follow ". (Letter to CPAG , 8 Nov. 1985).
In the conclusion of the "projects", two points will be propos-
ed for the reflection of the General Assembly '86:
- How to assure the transmission of the dynamism, the pro-
ceedings and the results of the General Assembly to the Provinces
and to each Confrere?
- It will also be necessary, if the General Assembly decides
on it, to be sure that Project CM '86-92 will be evaluated in the Prov-
incial Assemblies and in the Visitors' Meeting, to effect this in three
years (after the General Assembly '86), on the occasion of visits of
Major Superiors and finally in General Assembly '92.
POSTULATLiS - DI RI:C I'OR Y f;' 1 Pl:'R'I S - 7RAa'SI.A l IONS
CPAG!86 still had these final tasks: to draw out from the replies
of the Provinces the Postulates to the General Assembly '86 and
to the Superior General; to study the Directory (revised in view of
a more supple procedure for the General Assembly '86); to verify
the need for Experts during the General Assembly '86 .
In regard to this last point, it seemed to us that the exchange
of experiences among the Provinces would be able to eliminate the
need for Experts, a role which these same members of the General
Assembly can fill, for they have been elected as representatives of
their Provinces and of the Congregation.
The Directory will be sent immediately to the Members of the
General Assembly '86, followed by a letter with the modifications
made in it. The Visitors and Delegates will be asked to kindly send
to the General Curia their observations on the Directory, so that
they may be studied before the General Assembly '86.
The last days of the week were employed in translating all the
material for the Documentum Laboris into the three languages
selected: French, Spanish, English. This was a fatiguing work re-
quiring much attention.
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FIti'AL MEETING: WITH THE SUPERIOR GENERAL
He returned on the evening of the 6th and we met him the next
morning.
Father Maloney, President of CPAG/86, gave a report of our
work to the Superior General, in three parts: Synthesis of replies
from the Provinces, 'pre-Projects' and the Directory (in addition to
practical questions).
Then he gave into the hands of Father General the texts which
will constitute the Documentum Laboris, and also the Postulates
addressed to the Superior General and his Council.
Father McCullen thanked CPAG/86 for its work, especially that
of the present Session and for the results obtained.
He reaffirmed the pastoral character of the coming General
Assembly and the importance of this character in regard to the need
for unity and animation in the Congregation and in the Provinces.
He took up again the idea of Project CM '86-92 as suitable for
promoting unity (not unifor-rnity) in such a way that each Province
could make its own particular Project. To work with the Projects,
in making a permanent process, will help the Provinces and the Con-
gregation.
The means to be followed tro make these Projects concrete are:
a) at the Provincial level, the Provincial Assemblies, the Visits of
the Visitor, of the Superior General or of his Assistants; h) at the
level of the Congregation, the General Assemblies of 1992 and 1998,
which should complete and develop the Project which will have
been drawn up in 1986.
This third Session was ended with the appreciative word of
Father General, thanking once again "with all his heart" the CPAG
'86 for all that had been accomplished by them. Dco Gratias!
Rome, 7 December 1985
CPAG 86 I TROISIEME SESSION
Lauro PAL U, secretaire
Cette 3eme Session de la CPAG 86 cut lieu a Rome (Curie Gene-
ralice, Via di Bravetta, 159), entre Ic 25 Novembre et le 7 Decem-
bre 1985, etant presents ses six mcmbres, Ies PP. Robert Maloney
(Pres.), Jean Morin, Cherian Kariankal, Jose Maria Lopez Maside,
Erminio Antonello et Lauro Palo (Secret.).
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La premiere seance (25 Nov.) a compte aussi avec la presence
du Vicaire General, P. Miguel Perez Flores et celle des Assistants
Gencraux, les PP. Stanislaw Wypych ct Jose Pires dc Almeida et
encore, celle de l'Econome General, P. Alejandro Rigazio. Le Supe-
rieur General, etant en visite a la Province de Philadelphie, avait
laissc unc Icttre, datee du 8 Novembre, adressee a la CPAG 86, dont
le Vicaire General a fait tout de suite la lecture. En voici les sug-
gestions qu'il y faisait a la Commission:
" Permettez: moi de partager avec vous deux suggestions: Tour
d'ahord, je voudrais suggerer a l'Assernblee Generale, bien an
debut de ses travaux, quelque chose a propos de la direction
qu'elle petit prendre. A cc regard, nous avons dejti pris quelques
decisions, lorsqu'on a choisi les trois themes, discuses aupara-
vant dans les Asserrrblees Provinciales. Est-ce possible, je me le
dernande, de faire davantage sur cc point? Une possible voie a
suivre cc serait de proposer it 1'Assemblee Generale qu'elle Oa-
bore tin PROJET POUR LA CONGREGATION: 1986-1992. Ce
serait comme tin programme a engager claque Province, fonde
sur de claires bases theologiques, tourne viers la recherche de
quelques buts practiques en vue de la Mission que la Congrega-
tion a revue de Dieu, a travers son Eglise. Cc document indi-
querait, done, quelques directions a l'Assenthlee Generale, tout
en lui laissant sa liherte de choisir n'importe quelle autre route.
Ensuite, vows avez la tdche de preparer on Directoire pour
1'Assemblee. Puisque la prochaine Assemhlee aura tin caractere
different de celui des precedentes, je suggere pour celle-ci on
Directoire simple et souple, de telle facon qu'il facilite les echan-
ges en pleniere (daps I"'aula') et rende e f ficace la poursuite des
huts de I'Assemblee.
11 serait utile si cc Directoire put titre envove aux Delegues, les
priant, de bien vouloir nous remettre, leurs observations, avant
leur depart pour Rome. Comme 4_a, on s'epargnerait du temps
et Von rendrait plus facile l'acceptation du Directoire an debut
de 1'Assemblee"
Le Pere General a assure a la Commission ]a disponibilite des
membres du Conseil Gcncral et, surtout, cello du P. Rigazio pour
les cas ou quelqu'un pourrait lour titre utile. Le P. Almeida etait
deja charge de confirmer un rendez-vous avec le Frere Pedro Fink-
ler, aiaristc, psychologuc et expert en dynamique de groupe, pos-
sible candidat au role de "facilitatcur" de I'Assemblce Generale.
La rencontre aurait lieu le 29.
Les membres, de la CPAG 86, une fois souls, ont reflechi sur
les suggestions du Supericur General: a) que I'A.G. 86 puisse ela-
borer un Projet 86-92 pour la Congregation; b) que le Directoire a
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titre mis en forme, soit envoye aux Delegues, en sortc qu'ils puis-
sent I'apprecier, avant leur depart pour Rome. II nous a semble que
le Superieur General souhaite que Ia CPAG aprete un premier docu-
ment, un pre-Projet, pout-titre.
La Iere tachc de I'AG 86, apres 1'etude du rapport du Sup. Gene-
ral sur 1'etat de la Congregation (1980-1986), doit titre la prise de con-
tact avec les reponses des Assentblees Provinciales, surtout des
points consideres les plus irnportants pour I'unite. de la Congrega-
tion, dans ics six annees a venir, en liaison avec les trois themes
(Evangelisation des Pauvres; En Communaute pour la Mission; For-
mation pour la Mission).
Ensuite, it faudra introduire un clinrat d'echange d'e_rperien-
ces entre les diverses Provinces, en vue de I'approfondissement des
trois themes.
Enfin, I'AG donnera ses Declarations ou Decrets (Const. 137,
3°), ou bien, un Projet pour la Congregation, pour Ics six annees
a venir.
SYNTHESE DES REPONSES DES PROVINCES
Cette Synthese a ete la tache initiale de la CPAG 86. ElIc nous
a pris toute une semaine, c'est-a-dire, jusqu'au 30 Novembre.
On avait les Reponses de 43 des 48 Provinces et Vice-Provinces.
11 n'y a pas eu de contributions speciales de la part des suivantes:
Fortaleza, Cuba, Chine, Hongric, Tchecoslovaquie.
Apres lecture, on a fait quciques observations generales sur
ces textes:
- le serieux du travail des Assemblecs domestiques et pro-
vineiales;
- la methode (voir, juger, agir) bien suivie, d'apres suggestion
de la CPAG 86;
- une frequente reference des textes a la Fin de la Congrega-
tion et aux Constitutions;
- la preoccupation sur I'unite de la Congregation;
- un insistent questionnernent sur l'identite vincentienne;
- l'aspect concret des reponses, a partir de la vie des Confre-
res dans les Maisons et dans la Province;
- la preoccupation sur la Formation, les Missions Populaires
et l'animation de toute la Congregation;
- On a aussi degage quelques lignes de force:
* le Projet Provincial;
* Plan de Formation pour ]a CM -echange de plans entre les
Prov.;
* esprit pionnier ou d'avant-garde;
* insertion en des milieux pauvres;
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* connaissance de la realite ( du milieu);
* Formation continuelle ou permanente;
* preparation des Formateurs;
* lien entre Formation et Travail missionnaire;
* reprise des Missions populaires;
* Maison Internationale de Formation;
- quelques points forts:
* etude de la sousculture de lit pauvrete;
* nouveaux chemins de l'P_vangelisation;
* nouvelles formes de vie communautaire;
- on a encore remarque:
* Line absence asset generale de la formation du clerge;
* peu de preoccupation sur 1'avenir;
* heaucoup de Provinces Wont pas indique d'autres su.jets
d'etude pour I'Assemblec Generale 86 ; quelques Lines Wont meme
pas indique des points consideres les plus irnportants pour l'unite
de la Congregation dans les six annees it venir.
On a dresse la liste des criteres et etabli lit methode a suivre
dans la synthese.
Les trois themes ont ete ainsi partages:
* Evangelisation: aux coins de Kariankal et Maloney;
* Vie cornm << nautaire: Morin et Antonello
* Formation : Maside et Palu.
Les resultats scront presences en anglais , francais et espagnol.
Le 26 mat in , M. Rigazio nous a rencontres , a fin de nous pre-
senter ]'avant
- projet de Directoire qu ' il avait prepare , sous lit
deniande du Superieur General. II avait du modifier quelquc peu
Ic texte dc 1980, car I'Assemblee de 86 n'aura pas it rediger des Cons-
titutions. On a etudie ce texte d'avant-Pro jet.
UN FAC'11.I TA TF. t 'R POUR LAG 86?
Le 29, au niatin, on a rencontre le Frere Mariste Pedro Fink-
Ier, expert en dynamiques de groupe, indique comme candidat au
poste de "facilitateur" it I'Assemblee Generale.
Tres sympathiquement, it nous a expose sa Iacon de voir le role
du facilitateur qui, scion lui , se confond avec celui d'un bon Mode-
rateur.
11 a fait des rcmarqucs sur le role du facilitateur, sur Ies dvna-
miques dont it se servira le plus souvent, sur ('importance du Direc-
toire; it a donne des techniques de debloccage d'un debat ou dune
Assembler, les modeles d'unanimite et la fa4on d'y reussir; it nulls
a prevenus sell- I'equilibre souhaitahle entre Ies diverses tranches
d'age dune Assemblee et la tacon d'agir, lorsque la composition
de ('Assembler se fait par election.
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II a encore parle sur les Caches du moderateur et sur les mcil-
Icures techniques a sa disposition. Le Moderateur est on anima-
teur, tandis que le facilitateur nest qu'un technicien. Mieux que
d'apportcr quelqu'un du dehors, cc serait de remettrc cc role a
quelqu'un de I'Assemblee. II ne lui semble pas bien que le facilita-
teur ne suit qu'un assesseur de la Commission Centrale, restant
absent de I"'aula" des plcnieres.
Quelques uns des Assistants Generaux ont participe a cette reu-
nion et ont pose des questions au Fr. Finkler, pour une plus claire
comprehension du role du facilitateur, d'apres Ic desir du Supe-
ricur General.
Apres coup, on est arrive a la conclusion qu'un facilitateur venu
du dehors ne serait pas necessaire, etant donnee la dvnamique par-
lementaire dont se sert I'Assemhlee Generale de la Congregation.
On a fini, clans le courant de la journee (29), ('elaboration de
la synthese des reponses et on a cherchc des criteres de presenta-
tion pour Ies donnees statistiques , les axis et les textes originaux
des Prov. La CPAG etudia ct approuva les textes des Irois
documents.
(IN AV4NT - PROJI :T QUI POUISSF A!DI,,R LAG 86
La CPAG 86 se posa la question de la preparation (ou non) de
('Avant Projet It titre presents a I'AG 86. Une reunion avec les mem-
bres du Conseil General presents Bans la Curie cut lieu Ic 2 Decem-
bre au matin (apres Ic repos de fin de semaine). On a ecoute le P.
Perez Flores exposer la pensee du P. General au su.jet du Pro jet CM
86-92. On s'est decide pour la presentation suggeree de ces trois
lignes de pensee et d'action:
- proposer des object ifs
- proposer des motivations
- suggerer des moyens.
Comme ca, on croit correspond re au but pastoral de I'AG 86,
cvitant Ic risque dune Assembles coiucuse, inefficace, frustrante...
La CPAG 86 ne s'est pas Irouvee en conditions de presenter rm
'rai grant-Projet, car it n'v aurait plus du temps pour une autre
Cun,irltatiun aux Prue n1Le .
Nous aeons prefers offrir tote met/rode pour I'elahoration du
Pro jet, pendant V AG 86. Pour cela, on a cherche, pendant Ies 2 et
3 Dec., des exemples, pour chacun des trois themes, sous forme
d 'objec ti fs, motivation e1 movens, degages des syntheses: chacun
des themes a etc attribuc aux manes deux mcmbr•es qui I'avaient
travaille auparavant.
Terminee ('elaboration des "exemples" de Projets, on a cher-
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the a unifier les trois textes, leer donnat une introduction et pre-
sentant trois objectifs avec des motivations et des suggestions de
movens.
On a aussi fait une presentation generale pour les trois " rnode-
les", rappelant que Ic Superieur General Ics a souhaites comme des
movens de faciliter le travail de I'AG, tout en les off rant comme
un simple point de depart: "Cc document indiquerait, done, quel-
qucs directions a I'AG, tout en lui laissant sa liberte de choisir
n'importe quelle autre route" (Lettrc a CPAG, du 8 Nov. 85).
Dans la conclusion des "projets", deux points seront proposes
a la rcflexion de I'AG 86:
- Comment assurer la transmission aux Provinces et a cha-
que Confrere, des dynamismes, demarches et resultats de I'AG?
- Il sera aussi necessaire d'assurcr que le Projet CM 86-92, si
I'AG s'y decide, snit evaluc dans les Assemhlees Provinciales et dans
la Reunion des Visiteurs, a se realiser dins trois ans (a partir de
PA(; 86), a ('occasion des visites des Superieurs Majeurs et enfin
LL n I'AG 92.
POST[ .` LATS - UIRFCTOIRE - EXPERTS - TRAD t!('TIOA'S
La CPAG 86 avait encore ces taches I finales: degager, des repon-
ses des Provinces, les Postulats a I'AG 86 et au Supericur General;
etudier le Directoire (re-elabore en vue dune procedure plus agile
de I'AG 86); verifier le besoin d'Experts dans I'AG 86.
En regard a cc dernier point , it nous a semble que I'echange
d'cxperiences entre les Provinces pourra combler le besoin
d'Experts, role que les memes membres de I'AG pourront jouer,
car ils ont etc elus en tant que representatifs de Icurs Provinces
et de la Congregation.
Le Directoire sera tout-de-suite envove aux Membres dc I'AG
86, suivi dune lettre, avec les modifications qu'il a subies. On
demandera aussi aux Visiteurs et aux Deputes de bien vouloir ren-
voyer a la Curie Generalice lours observations sur le Directoire,
pour qu'elles puissent ctre etudiees avant I'AG 86.
Les derniers fours de la semaine ont etc employes a traduire
tout le materiel a figurer dans le Documentum Laboris aux trois
idiomcs chosis: francais, espagnol, anglais. Travail d'attention et
fatigue.
UERNIERE SEANCE: A VEC LE SUPERIF(.'R GFNI RAI.
II venait do rcntrer , le 6 en soiree . Nous l'avons rencontre Ic
7, en matinee.
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Le President de la CPAG 86, P. Maloney rapporta au Sup. Gene-
ral notre labeur, en trois parties: Svnthese des rcponses des Pro-
vinces, "avant-Projets" et Directoire (outre les questions pratiques).
Ensuite, it remit aux mains du P. General l'enscmble des tex-
tes qui vont constituer le Documentum Laboris et aussi les Postu-
late, adresses au Supericur General et a son Conseil.
Le P. McCullen remercia la CPAG 86 pour son travail, en spe-
cial celui de la presente Session et pour les resultats obtenus.
11 tint a reaffirmer le caractere pastoral de la prochaine AG
et l'importance de cc caractere, devant Ic besoin d'unite et d'ani-
mation dans la Congregation et dans les Provinces.
11 a repris l'idee du Projet CM 86-92 comme apte a promouvoir
l'unite (pas l'uniformite), en sorte que chaque Province puisse faire
son propre Projet. Travailler avec des Projets, en faisant un pro-
cessus permanent, aidera Ics Provinces et la Congregation.
11 y a des moyens pour suivre la concretisation des Projets: a)
au niveau des Provinces, les Assemblers Provinciales, les Visites
du Visiteur, du Sup. General ou de ses Assistants; b) au niveau dc
Congregation, les Assemblees Generales de 1992 et 1998, qui devront
completer et developper le Projet qui aura ete elabore en 1986.
Cette troisieme Session s'est achevee par des mots affectueux
du P. General, remerciant, encore, "de tout son cceur" la CPAG 86
pour tout cc qu'elle a pu realiser. Dco Gratias!




Quito, 26 janvier - 2 fevrier, 1986




May the Grace of Our Lord Jesus be with its for ever.
It is a source of joy for me to greet you all who have gathered
in Quito to reflect upon and discuss the important topic of forma-
tion of the candidates who present themselves to our Community.
I congratulate the President and Committee of CLAPVI on their
choice of topic for this meeting - and I offer my thanks to the visitor
and confreres of the Province of Ecuador for hosting this meeting
of CLAPVI.
The topic of formation is one of the most vital and most import-
ant topics to which any Province or any group of confreres could
address themselves at the present time. It hardly needs saying that
the future of the Congregation depends on the quality of Vincen-
tian formation that is presently being given to our students and
seminarists. I stress the word 'Vincentian', for it is relatively easy
to find universities or faculties of theology and philosophy where
our students can acquire degrees or diplomas in the sciences, which
a priest needs today. Likewise institutes exist where our brothers
can receive a training in a particular skill that it- ill enable them to
fulfill more effectively their- vocation as brothers.
What, however, needs profound and continual reflection and
planning on our part is the manner in wick the communicate to our
candidates the vision and knowledge of the charism of St Vincent.
Such vision and such knowledge is communicated firstly by the
quality of life of those direct/v engaged in the formation of our young
Wren - and indeed by the lives of all the members of a Province.
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More, however, is called Ior. First, acquaintance with the life
of St Vincent - and his writings. Deep study of those 5 virtues which
St Vincent himself called the faculties of the soul of the Congrega-
tion is absolutely necessary, if we are to he authentic as a congrega-
tion or Province. Our manner of preaching and presenting the good
news of Jesus Christ to the poor must at all times bear the stamp
of these virtues, as St Vincent clearly indicates to us in the final
chapter of our Common Rules. Clearly, too, our candidates must
be introduced to the history of our Congregation and of their par-
ticular Provinces, and made aware of those men in our Congrega-
tion who, in their lifetime , became outstanding for their holiness
of life . In the last analysis it is holiness of life which God uses to
change the hearts and minds of the poor - and indeed of those who
oppress the poor.
Such a programme of Vincentian formation will make many
demands on the resources of a Province - or group of Provinces.
Do not be daunted by the sacrifices which you may have to make
to secure a thoroughly adequate formation of our candidates.
Perhaps it may call for a reduction of personel in other apostolates
of a Province. It may well he necessary in some Provinces to ap-
peal to other Provinces for help in the work of formation. Greater
co-operation among Provinces in forming our candidates is, in many
cases, desirable. Such co-operation will secure a more effective for-
mation of our young men and for the future - a more effective
preaching of the gospel of Christ's peace and justice to the poor.
Co-operation between Provinces in programmes of formation will
also, of course, promote the unity of our Congregation.
Our Constitutions remind us that formation for our vocation
as priests or brothers is a process that lasts for the entirety of our
lives.
I would hope that in your discussions you would have time to
reflect on some practical suggestions that would help confreres
realize that ideal, particularly in the application of the spirituality
of St Vincent to the conditions in the society of our times.
Let the end by assuring you that I will remember you all at my
Masses during the days you will be together . In turn I ask you to
commend me to the mercy of God in your prayers.
In the love of Our Lord , I remain, Your devoted Confrere
Richard McCULLEN, is. C.M.
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II. LA RENCONTRE EN QUELQUES MOTS
Les sujets etaient: Discernement des vocations; Saint Vincent,
aujourd'hui, les pauvres, engagement social; direction spirituelle;
formation affective, le celibat; la pastorale en formation et la for-
mation pastorale ; communaute pour la mission.
Les participants etaient 43 ( dont 28 prctres et, le reste, des semi-
naristeslCtudiants ); ils appartenaicnt a touter les Provinces d'Ame-
rique Latine, sauf Cuba et Curitiba.
D'apres des informat ions parvenues a la Curie, "Ies conferen-
ces furent exemplaires tant pour le fond comme par la clarte. Elles
furent abordees ensuite dans les grouper ou ateliers de partage,
puis au tours de seances plenieres. Des propositions furent adop-
tees; elks seront etudiecs lors de I'Assemblce de la Clapvi". "Lc
message du Super•icur General a servi pour orienter Ies travaux
de cette rencontre; une lettre signee par les participants a redit au
P. Mc Cullen la gratitude pour son message".
"Avec cette rencontre la Clapvi a voulu celebrer le IJeme ani-
versaire de son activite de service. Le prochain numero de la revue
"Clapvi" publiera le compte-rendu detaillc et les conferences de
cette rencontre. Les confreres et les Sours de I'Equateur non seu-
lement eurent a cceur Ia preparation materielle de la rencontre,
mais aussi firent preuve d'un grand esprit de fraternite accueil-
lante".
La Rencontre etait organisce en fonction des participants; ceux-
ci etaient des formateurs des notres et quelques uns de nos jeunes
en formation en Amer-ique Latine . Aussi Ies objectify visaicnt a: un
partage des experiences , une recherche des criteres et des lignes
d'action communes valables pour la formation de nos jeunes
aujourd'hui et en Amrrique Latine, parvenir a un "consensus mini-
mum" 1,111 cettc forncition a la lumicrc tie la "ratio formationis"





La publication des documents de la CPAG 86 au dernier numero
de la revue a interrompu le cours de ces notes . Je les poursuis sur
les mois de novembre -fevrier.
Ces notes ont trait a quelques aspects de notre vie a la Curie.
Pour ce qui concerne les nouvelles pouvant ct re publiecs , el les sont
resumees dans NUNTIA. Maintenant, ici, quelques brefs commen-
taires sur certains aspects.
- Les visites aux Provincies : Le Superieur General v est tout
dcvoue; it suit un calendrier fixe bien des mois a l'avance; et les
cadences se suivent a un rvthme parfois accelerc. En novembre,
visite a la Province Orientals (ORL) des USA; en janvier, a la Pro-
vince d'irlande et a sa mission au Nigeria; en fevrier, a la Province
Occidentale Centrale (OcC) des USA. De lour cote les Assistants font
aussi des visites; ainsi , le P. Gaziello , en decembre et janvier, aux
Provinces de Toulouse et de Paris et, en fevrier, a la mission en
Ervthree. Le fait d'etre appeles a donner des conferences ou a diri-
ger des retraites donne lieu pour d'autres Assistants a des visites
particulicres; ainsi les PP. Perez Flores (en Espagnc, en,janvier et
levrier), Wypych (a Madagascar, en fevrier), Almeida (en fevrier,
a l'ile de Sardaigne). Sur les visites du Superieur General, des Pro-
vinces (Peres et Sours ensemble) publient des brochures ou des
numeros extraordinaires de leurs bulletins; les photos et les home-
lies qu'ils contiennent prolongent ('animation; tout dernierement
nous sont parvenus ceux du PCrou, de I'Equateur et de Puerto Rico.
- Les circulaires du Superieur Gene ral: habituellement sont
envoyees pour le Caremc et pour I'Avcnt. Elles sont pensees et redi-
gees par lui-meme en anglais et a la main ; on l'aide uniquement
pour chercher des textes ou des references de St. Vincent ct, ensuite,
pour la frappe a la machine ct les traductions. Dune facon gene-
rale ces circulaires n'abordent qu'un soul sujet et ne depassent pas
les deux pages de format standard; "il faut titre plutot court , di-il,
ainsi les confreres sont plus incites a les lire"...
- "Tempo forte", cette expression tend a exprimer one periode
de seances Liu Conseil General avec presence de tous ses mernbres
et des Officiers Generaux. Cette periode a deux temps, au printemps
et a I'automne; chacune duce une semaine ct chaque jour de 9 h.
a 13 h. le niatin, et, I'apres-midi, de 15 h. a 18,30 h. On y traits des
sujets a portce gcnerale qui ont des incidences sur les six mois qui
suivent; des dossiers elabores au prealable aident a la reflcxion.
Evidcmment on fait Ic point des questions en cours et on prend des
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decisions s'il y a lieu. Ces decisions sont communiquees aux inte-
resses; Cventuellement, et plus tard, it tous les confreres. Le der-
nier "tempo forte" a eu lieu lcs 5-9 novembre; le prochain, c'est
pour les 7-12 abril.
- El C'atalogo CM de 1986: fue enviado para que los coherma-
nos to tuviesen a principios de enero; esto ohlig6 a cortar los datos
at 31 de octubre de 1985; por tanto, el Catalogo de este ano no
trae los cambios habidos en noviembre et diciemhrc de 1985; algu-
nos "quejosos" no hahran leido las notas trilingoes de la primera
pagina ... Cualquier decision , en cuanto at tiempo, para publicacio-
nes de esta naturaleza , tiene sus ventajas v sus inconvenientes...
.1.-0. B.
FORTAL EZA: CAMI:TA F_M FFSTA
Houve realmente muita razao para fazer testa: os 350 anos
da cidade de Cameta, os 350 anos da paroquia do mesmo lugar, e
os 50 anos da chegada dos Padres Lazaristas a Cameta.
Estas datas to importances para os Cametaenses foram
cornemoradas no dia 24 tie novcmbro ultimo, dia em que tradicio-
nalmente r festejado o dia da Prelazia, apesar de que as datas
nao coincidem com aquele dia; a cidade e a paroquia foram fun-
dadas cm 24 de novembro de 1635, enquanto os primeiros Padres
Lazaristas Holandeses chegaram so em Janeiro de 1936.
Foi uma festa grandc com, assim podia-se dizer, novena e ves-
pera. Participaram de todos os festejos os hospedes de honra:
Pe. Vic Groetelaars, visitador da Provincia da Holanda, o seu
companheiro Pe. Karel Prent e o nosso Visitador Pe. Geraldo.
Os festejos ja conrecaram no domingo 17, com uma
exposi4ao pelo Pe. Pedro Hermans sr. sobre os primeiros anon de
trahalho pastoral dos nossos padres na regiio de Cameta. 0 pe.
Pedro, corn os seus 76 anos o mais velho dos coirmaos de Prela-
zia, conhece bern toda esta historic: chegou apenas dois anon depois
dos pioneiros, o Padre Fernando van Dijk (conhecido corno "0 Impe-
rador do Tocantins"), Pc, Tiago van Rijn e Pe. Geraldo Pater.
Padre Pedro contou sobre as horas cansativas no confessiona-
rio, sobre o Apostolado da Ora4ao e as Filhas de Maria. Falou
sobre as viagens a remo ou ern outros barquinhus pouco conforta-
veis, sobre aventuras engracadas c curiosas dos Padres nuns inte-
rior ainda sem conforto e bem primitivo. E este interior se esten-
dia ate alem de Alcohaca, o atual Tucurui. 0 Pc. Guilherme Meuf-
fels introduziu em Cameta a devocao por Santa Liduina, que -
disse o orador no decorrer de todos estes anos estava protegendo
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visivelmente a vida e a saUde dos padres. Ouvimos ainda sobre os
perigos que ameagavarn a vida dos padres c do povo: a malaria,
o tifo e as cobras . Ouvirnos dos Indios , uma preocupagdo cons-
tante dos colonos do interior de Alcobaca e que cercavarn varias
vezcs a Vila.
Foi um depoimento impressionante deste velho lutador, que
foi muito aplaudido pelo povo presente no auditorio de colcgio das
Irnris de Caridadc.
Na noite do dia 18 foi apresantado o filme que o Pc. Tadeu, da
Provincia de Curitiba, fez em 1982 sobre a Prelazia, mostrando
assim entrc outros o ato da instalacao da paroquia de Pacaja
(Cristo Rei) e do seu primeiro vigario, pc. Alfonso de Vree.
Na noite do dia 19 de novembro as cataquistas e as criancas
da cidade fizeram uma apresentacao sobre a catequese na Prela-
zia, homenageando tambem Dorn Cornelio Veerman, Padre Henri-
que Riernslag e Dorn Jose Elias, que ao longo destes 50 anos dirigi-
ram a Prelazia, sempre apoiando bastante a catequese.
0 dia 20 foi marcado pela despedida do agronomo Bernardo
Krommendijk que depois de 12 anon de trabalho incansAvel na Pre-
lazia, voltou corn a sua mulher, a Ivonne, e as tres criancas para
it Holanda, para se dedicar la aos projetos de CEBEMO no Norte
e Norde,,tc duo Brasil.
No dia 22 a noite, no Centro da Cultura, foi apresantada a pega
"FELIZ ANIVERSARIO", escrita por dois jovens carnetacnses em
homenagern aos 350 anos da cidade de Camera. A peca costa a his-
toria de Cameta nos aspectos politico, cultural c religioso, fazendo
uma critica ao presente no que se refere ao desemprego, e a
rnarginalizacao da juventude.
Na manha de sabado, 23 de novcrnhro, chegaram de aviao o
Arcebispo de Belem, Dorn Alberto, o nosso coirmao Dom Vicente
Zico, tarnbcm de Belem, c o Dorn Belchior, Bispo de Luz em Minas,
irmao de Dorn Vicente e tambem Lazarista. E no barco da paro-
quia de Igerape- Miri os Padres Andre Konings de Quixerarnobim
(CE) e Assis Beckers de Belem.
A noite, do mesmo dia, L)om Alberto discursou sobre a hist6-
ria religiosa de Cameta ate 1935. Ele usou para isso os relatorios
das visitas de alguns bispos e outros dignitarios eclcsi5sticos.
Cameta era considerada corn() urn lugar muito saudavel, onde ate
o grande orador, o Pe. Vicira, vejo buscar descanso e saude. Dorn
Alberto ainda enfatizou o niunero de padres cametacnscs (36), que
scrviram a Igreja c o povo, entrc os quais tres bispos.
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Em seguida, Padre Jose Favacho, falou sobre a Pastoral da Pre-
lazia a partir da chegada dos nossos padres aqui.
No comcco foi uma pastoral tradicional, mas ja, conforme
nossa voca45o vicentina , com uma grande dedica4ao ao povo
pobre e carente. Depois do Vaticano II, em particular depois de
Medellin, tambem em nossa Prelazia comc4ou a mudan4a desta pas-
toral para urna mais comunitaria c conscientizadora. 0 ntimero de
comunidades cresccu ate mais do 400, e existe urea Equipe para
coordenar csta pastoral cornunitdria.
Durante esta sessao comemorativa, um coral, acompanhado
pela tradicional Banda "EUTERPE", executou o Hino de Cameta
c o Hino dos 350 anos de Municipio.
Entao chegarnos ao dia da fcsta. De rnanha, as 9.00 hs. houve
na Pra4a da Catedral, uma concelebragao dos hispos e padres
presentes com o povo da cidade e do interior. 0 visitador Pe.
Geraldo fez a prega4ao em que suhlinhou a importancia e o valor
evangelizador dos trabalhos pastorais desde o inicio dos padres na
regiao: a catequese, a assistcncia ao povo sofrido, o trabalho ern
colegios e hospital das nossas Irrnas. "Mas". disse o Padre
Geraldo, "como a Igreja e viva, cla pode e deve mudar as vezes o
seu modo de evangelizar". Iniciou-se uma vida nova na Igreja, com
a op4ao pelo trabalho das comunidades cristas. 0 povo comc4ou
a sc organizar, surtiram cada vez mail lideran(;as cntre o povo, quc
sempre continuam dando seu tempo para o povo viver melhor a
sua fe na uniao e na partilha.
Falando sobre a preocupacao coin o futuro, o Padre Geraldo
destacou quatro pontos: I) acreditar no povo porquc elc e born e
precisa scr respeitado muito; estimular as lideran(;as quc vivcm
no meio dole; 2) a ncccssidade de padres e irm:is trabalharcm
juntos "abrindo espa(;os para andar por caminhos novos"; 3) a
urgencia de as tres Provincias Vicentinas (Fortaleza, Rio c Curi-
tiba) assumirem juntas a Prelazia; 4) e enfim, nao por ser mcnos
irnportante ou por estar em riltimo lugar: devemos apostar com
coragem e fe, com realismo e dedicar;ao na forma4ao dos novos
padres".
Depois da Missa solcnc, os jovens, comemorando o Arlo Inter-
nacional da Juventudc, f izeram urna caminhada ate a connuridade
de Santa Maria, onde continuaram as suas festividades coin dis-
cursos, mtlsica, dancas folcloricas, comes e bebes. E no colegio his-
pos padres e Irmas e outros convidados almocaram no auditorio.
As festividades das tres comemora46es foram encerradas na
mesma noite com urna exposi4ao do sr. Vitor Tamer, Cametacnse
c historiador. Falou sobre a funda4ao de Cameta, chamada de
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"Vila Vi4osa da Santa Cruz", percorrendo toda a historia civile c
politica deste municipio, destacando a Revolucao dos Cabanos,
yue a partir de Cameta, com a resistencia do Juiz de Paz, o padre
Prudencio, foi combatida e vencida (uma visao um tanto gloriosa
para os Cametaenses, porem um pouco desatualizada).
Coin a execu4ao dos dois hinos cametaenses pela Banda
"EUTERPE" - o Hino de Cameta tem a sua Tetra pintada no forro
do Centro de Cultura, c muitos olhavam para cima para acompan-
har o canto do Hino - foram encerradas as comemora46es
Cametaenses dente ano de 1985.
Jaitne KRIEK, C.M.
Prov . de TOULOUSE/MADRID -St. Louis des Frangais
Des "adieux " douloureux - Le 20 ociobre dernier, aver une
solennelle concelehratioit a laquelle eiaient representes notre Con-
seil Provincial et noire Maison Centrale, firent leurs "adieux" a
Madrid les lazaristes de "St. Louis ties Fran(ais"; cette (ruvre passe
maintenant aux mains du clerge seculier. Ainsi prenaient fin cent-
dix annes de presence a Madrid de nos confreres de la Province de
Toulouse; decision douloureuse a laquelle ils our ete forces par la
pentirie du personnel. En la personne du dernier recteur lazariste
de "St. Louis", le P. Joseph Benoit, excellent missionnaire et parfait
"gentleman", nous faisions nos "adieux "a plusieurs douzaines de
confreres qui, tout au long de plus d'un siecle, ont de plove leer zele
vincentien aupres de leurs compatriotes residents a la capitale de
1'1:spagne. Comment tie pas se souvenir, parmi eux, du venerable
P. Azemar, toute tine institution par son e iraordinaire personna-
lite et 1'ainpleur de son influence?
11 est vrai qu'au tours de tans d'annees, Wont pas tnanque des
moments de tensions, tie defiance-,; et merne quelques "frottenients"
plus ou moms ruder. Mais it est tout aussi vrai que l'esprit de fra-
ternite vincentienne finissait toujours pars'imposeret que, daps la
derniere epoque, les relations ont ete excellentes.
11 en est une bonne preuve, at aussi du labour du P. Benoit et
de son compagnon, le P. Jean-Pierre Feseuille, tin autre grand esprit,
la publication en volume polvcopie d'un document inedit tres inte-
ressant: " Le pain noir de la guerre "; cast le journal de guerre du
P. Jean-Baptiste Lasserre C.M., qui denieura a Madrid aver le P. Aze-
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mar pendant les trois annees de noire guerre civile (1936-1939); it
y consigna soigneusement ses impressions et les faits concernant
les Scxurs a I'habit gris, les activites des Peres fran4ais et le derou-
lement general dc la revolution et de la guerre. Sur ces pages font
des fugaces apparitions diverses figures de notre Province, les PP.
Franco, Orzanco, Monton, Elias Fuente, Paradela.... qui, I'un ou
I'autre de ces fours hasardeux, eurent recours a "St. Louis" en quote
de refuge, d'aide, de conseil, d'argent ou de consolations spirituel-
les. L'ouvrage, qui constitue on impr-essionnant temoignage de la
guerre civile vue par un pretre etranger, porte un supplement du
P. Feseuille qui resume et adapte le Martyrologe vincentien de ces
terribles annees en se basant sur le livre du P. Elias Fucnte "Pau-
les et Hijas de ]a Caridad mdrtires".
"Notre propos, declare le P. Benoit dans Ic liminaire du livre,
est de faire connaitre nos martyrs aux jeunes generations, de sus-
citer lour generosite". "11 faut raconter aux jeunes la geste des
martyrs. Lair du temps pousse a la facilite. Je suis persuade qu'il
y a encore, aujourd'hui, des jeunes decides a remonter Ic courant".
De son cote le P. Feseuille commence ses pages en disant: "si
nous admettons que les victimes de la Revolution fran4aise, et
parmi eux nos Bienheureux, et encore tout recenunent Ics Bienheu-
reuses Filles de la Charite d'Angers, out ete des martyrs de leur
foi, pourquoi les victimes de la Revolution espagnole ne seraient-
elles aussi d'authentiques martyrs?"
Nous disons adieu avec tristesse aux Lazaristes fran4ais dc
Madrid. Dorenavant nous ne retournerons plus a les voir partager
avec nous Ic pain de l'Eucharistie et celui du corps aux fetes de
Saint Vincent ou de la Vierge de la Medaille Miraculeuse en notrc
Maison Centrale, ni, non plus, noun ne tournerons a noun asscoir
pros d'eux pour feter la "St. Louis", ou tout simplement, pour jouir
de leer liturgie impeccable dans la belle eglise de la rue Claudio
Coello. De cc fait, la mission en Espagne perd une certaine dimen-
sion d'universalite.
Et nous disons le plus sincere des merci aux Peres Benoit et
Fescuille pour cc beau cadcau dc congc qui reunit en ses pages,
sous le sceau de la fraternite vincentienne, les angoisses vecues
ensemble par Ies deux communautes pendant I'epoque la plus dou-
loureuse de notre histoire.
('Boletin Informativo", Pron. de
Madrid, n° 151, Nov.-Dic., 198 5 ,
pp. 342-343; traduc. J.-O. B.)
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CUBA : NUEVO VISITADOR
El P. Carlos Bruno Bernal Soto ha sido nombrado, por el Supe-
rior General, Visitador de la Provincia de Cuba, al concluir su ser-
vicio a la Provincia el P. Pedro Vila, C.M. .
La Provincia de Cuba fue erigida en el ano 1896. Cumple,
pues, este ano su 90 aniversario. Al principio se Ilamo Provincia
de las Antillas y compredia CUBA y PUERTO RICO. Desde 1955
Puerto Rico fue declarada Provincia autonoma, despises de muchos
anos de indcpcndizarse de Cuba y vivir como Vice-Provincia.
Durantc los 90 anos de vida de la Provincia de ]as Antillas -
Ilamada de CUBA desde 1971 -, han regido sus destinos Once
Visitadores:
Felix Garcia - 1896-1897 Grcgorio Subinas Alonso -
1955-1961
Ramon Guell - 1897-1910 Julian Perez. Huidobro -
1961-1970
Doroteo Delgado Gomez - Alfredo Enriqucz Andres -
1910-1914 1970-1979
Juan Alvarez Crespo - Pedro Vila Martinez -
1914-1927 1979-1986
Antonio Lopez Aguirre - Carlos Bruno Bernal Soto -
1927-1947 1986-...
Aquilino Sanchez Garcia -
1947-1955
El P. Carlos Bernal es el undecimo Visitador de esta Provincia
y cl primer Visitador Cubano . Pertenece a la Promocion de jove-
nes que Ilamaron a nuestras puertas cn estos anos ultimos, par-
ticularmente dificiles para la vida do la Iglesia y de la Pequcna
Compania en Cuba . Dc los sesenta Misioneros con que contaba la
Provincia en 1961 , drasticamente , se vio reducido el personal, hasta
quedarnos solamente once . Gracias al Senor , pudimos abrir las
puertas del Serninario Intcrno cn 1972 y hoy podemos contar con
cinco Sacerdotes cubanos ordenados en los ultimos diez anos. A
este grupo pertenecc cl nuevo Visitador de la Provincia que sc
ordeno de Preshitcro el I do febrero de 1982.
Hay otros tres Sacerdotes Cubanos quc pertcnecen a la Con-
gregacion dc la Mision que trabajan en Miami , Medellin y Madrid.
Y si nos rcrnontamos en el tiempo , encontramos otro grupo de cinco
Sacerdotes mas que pcrtenecieron a la :Misi6n, cubanos tambien.
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La Provincia recibe con alegria y esperanza at P. Carlos, "Fruto
de esta Tierra" y de nuestros trabajos, desvelos y, sobre todo, de
tantas oraciones y sacrificios. Pedimos a Dios que en el y por eI
- con la ayuda corresponsable de todos -, nuestra Provincia Ilo-
rezca y Sc renueve at Ilegar, ya pronto, a su CENTENARIO.
Alfredo ENRIQUEZ, C.M.
Prov . d'ORIENT : "L'EVENEMLNT, ('F GRAND MAITRE... "( Pascal)
11 y a deux maniocs de lire I'evenement . La premiere c'est de
Ic considerer dune lacon factuelle, episodiquc , superf icielle, je
dirais mcme epidermique et de (' interpreter comme tel, c'est-a-dire
en I'isolant do son contexte historique , politiquc, social et divin. -
On aboutit ainsi a une vision limiter, etriquee et partiellc de la rea-
lite, vision qui menc a une action fatalement vouee a I'cssouffle-
ment rapide , car elle manque de racine, d'horizon et de largeur de
vac.
La deuxieme fagon c'est de placer cct evenement dins Ic des-
sein de Dieu. Ce West qu'alors et alors sculement qu'il prend sa veri-
table ampleur, qu'il revel sa veritable signification et qu'il attcint
sa veritable stature. Les disciples d'Emmaus Wont reconnu le Christ
qu'une foil leur vision etriquee et superf iciclle fut illumines a tra-
vers I'Ecriturc par la vision de Dieu. Alors leurs veux s'ouvrirent
et its comprirent la "necessite historique" de la Passion afin que
le seul et reel evenement - la RESURRECTION - advienne. Jus-
que la, its etaient des "esprits sans intelligence, des cueurs tents
a croire" (Lc. 24:13-35).
Unc serie d'evenements incoherents ont marque les ditferen-
tes stapes de cette guerre absurde qui a ravage le Liban depuis (fix
ans: bombardements aveugles des villes et des villages; deplace-
ments et massacres de population ; enlevements et tortures de per-
sonnes innocentes ; destructions systematiques des lieux de culte
et des institutions humanitaires ; effondrement economique; vide
institutionnel , politiquc et charisrnatique; perte du sens des valeurs
hurnaines les plus primaires ; regne de la violence et de la pear; bou-
leversement des structures sociales; degradation des mocurs...
Face a cette situation, un regard superficiel et "humain" ne
verrait daps ('attitude de la Province que contradictions, hesitations,
reculs, retours en arriere, avancees timides et parfois mime con-
tradictoires.
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Quelle logique peut-on attendre de cette absurdite absolue
qu'est la violence? Y a-t-il eu une logique clans Ic deroulement des
combats, leur intensite, leur localisation, leurs causes et leurs con-
sequences? Comment prevoir l'imprevisible ct voir ('invisible?
11 nous fallait done suivre pas a pas, humblement, Ic flux et
le reflux de la violence, vivre de I'interieur et daps l'esperance, les
drames succcssifs et imprevisibles des hommes, epouser a tatons
les contours illogiques de I'histoire qui se defaisait et se refaisait
autour de nous. Bref, it nous fallait vivre. "La logique? se demande
Antoine de Saint-Exupery, qu'elle se debrouille pour rendre compte
de la vie".
Saint Vincent a eu it faire face a un drame semblable au not re:
"La guerre est par tous les rovaumes, disait-il dans sa repetition
d'oraison du 24 juillet 1655, guerre partout, misere partout. En
France, tant de gens souffrent! 0 Sauveur! 0 Sauveur! Si pour qua-
tre moil que nous avons eu ici la guerre, nous avons cu tant de mise-
res au cur de la France, ou Ics vivres abondaient dc touter parts,
que peuvent faire ces pauvres gens des frontieres, qui sont dans
ces miseres depuis vingt ans? Oui, it y a bicn vingt ans qu'ils ont
toujours la guerre; s'ils ont seine, its ne sont pas assures de recueil-
lir; Ies armecs viennent, qui pillent, qui enlevent; et cc que Ic sol-
dat n'a pas pris, les sergents le prennent et I'cmportent. Apres cela,
que faire? Que devenir? 11 faut mourir" (XL, 200).
Face a cette situation, Saint Vincent nc s'est pas contente de
gemir, de se plaindre ou d'accuser. 11 n'a pas attendu qu'un plan
d'aide parfait soit mis sur pied pour agir. II a envove ses mission-
naires sur place se rendre compte "de visu" de la realite quc son
action immediate empoigna a bras le corps: "II taut, disait-il, etre
invariable pour la fin et doux pour les movcns d'v parvenir" (II, 300).
Cornme Saint Vincent, la Province a essaye dans la foi et la dou-
leur de voir la realite, de I'integrer dans le Mystere de la Passion,
d'adopter les dispositions, les sentiments du Verbe Incarne et d'agir
en lui, par lui et comme lui. De fait, elle a couru "comme au feu"
Lt ou elle se sentait appelee. Voici comment.
Des le debut de la guerre un Confrere fut affecte a plein temps
a Caritas-Liban. Deux autres furent detaches pour accueillir les
refugies. Un troisierne fut envove a Paris pour y airier tour les refu-
gies, surtout les etudiants, et leur trouver hebergement, ecoles ou
universite. Moi-rneme j'ai ete libere par rnon Visiteur pour travail-
let- it I'approvisionnement du Pays en denrecs alimentaires.
Nos maisons de Dahr-es-sawan et d'Antoura accueillirent les
deplaces. Nos maisons de formation du Fanar et d'Achrafieh ont
ete cedees, la premiere a I'Lniversite Libanaise, la seconde a I'Uni-
-48-
versite amCricaine, afin de permettre a des milliers d'ctudiants chre-
tiens de poursuivre leurs etudes universitaires. Notre maison de
Bharsaf est jusqu'a cc jour occupce par les families chretiennes
de Mraijeh chassees par les chiites de la banlieue sud de Beyrouth.
Nous aeons ete parmi ICs premiers a repondre a I'appel de la Hie-
rarchie et sous avons cede une partie de notre propriete de Bhar-
saf pour l'installation de maisons prefabriquees pour le relogement
des sans-logis.
Notre Ecole Technique de Dahressawan s'est serrCc pour
accueillir les orphelins de guerre. Cette annec, a la demande de
I'Office de Developpement Social, nous avons entrepris de grosses
transformations a l'interieur et a 1'exterieur de la maison. Grace
a ces travaux et au don fait par la Societe Saint Vincent de Paul
d'un pavilion pour les classes et les lahoratoires, nous avons pu
accueillir 150 nouveaux pensionnaires et 50 externes, tous fils de
families deplacees et sans-logis. Cette Ecole compte actuellement
310 pensionnaires et une centaine d'externes , tous pauvres ou
orphelins.
Pour ICs enormes frais necessaires it I'hebergement et a l'edu-
cation de cc grand nombre, noun comptons surtout et avant tout
sur la Providence qui tie se laisse jamais vaincre en generosite. Nous
comptons ensuite sur is generosite inlassable de nos bienfaiteurs
au Liban (Le College d'Antoura, la Mission Pontificale, S.E. Mgr.
Paul Bassim, Vicaire Apostolique des latins) et it l'etranger (I'Oeu-
vre d'Orient, I'Oeuvre du Bienheureux Perbovre, Misereor, le Dio-
cese de Cologne, I'Enfance Missionnaire, le Comite de SolidaritC
Franco-Lihanais...). Je tic voudrais pas nommer les personnel aussi
charitahles que fideles afin de ne pas froisser leur humilitC. Que
tous nos bienfaiteurs, connus et inconnus, veuillent trouver ici nos
plus vifs remerciements et ('assurance de nos incessantes prieres.
Je men voudrais d'ornettre de dire que 52 ancien Cleves de cette
Ecole ont donne leur vie pour Ic Lihan durant cette guerre. N'est-
cc pas la aussi le don supreme?.
Notre College d'Antoura, apres avoir loge les professeurs et
lours families chasses par les bombardements, les gees deplaces
de Damour et de Saida, s'est serre, lui aussi, surtout ces deux der-
nieres annees, pour accueillir les Cleves dont les ecoles etaient pro-
ches des lignes de feu. II a mis en branle le Comite des Parents qui
a debloque les sommes necessaires pour un grand agrandissement
devenu urgent par 1'afflux de la population scolaire viers le Kes-
rouan . Malgre le nombre d'environ quatre milk Cleves, le niveau
scolaire reste parmi Ics meilleurs du Liban et peat rivaliser avec
les meilleurs colleges de France ou d'ailleurs. Le College accueille
aussi dans ses murs depuis plus de trois ans la Faculte de Gestion
de I'Universite Saint Joseph, obligee, elle aussi, de se replier a cause
de sa proximite de la ligne de demarcation.
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Notre Maison de Beyrouth est devenue le rendez-vous de plu-
sieurs refugies qui viennent regulierement v puiser les ressources
necessaires et Ies encouragements fraternels. Depuis le debut de
la guerre elk a accueilli et continue a accueillir les envoyes de
I'Ordre de Malts, de Caritas Internationalis et d'autres organismes
caritatifs, leur permettant ainsi de rayonner afin de visiter, encou-
rager et consoler les libanais dans I'epreuve. Comme Ole a accueilli
la Faculte de Medecine et de Pharmacie de I'Universite Saint Joseph.
Ouc dire, enfin, de notre Chapelle de la Medaille Miraculeuse qui
serf d'eglisc "paroissiale" aux gens deplaces de tour Ies rites,
comme aussi le lieu de cults des srilankais ct de philippins qui tra-
vaillent au Liban? Ne faut-il pas mentionncr aussi notre Foyer des
Jeunes qui a donne la priorite de I'accueil a tous les etudiants depla-
ces du Nord, du Sud et de la Bekaa?
Notre Maison de Mijdlava, contpletement detruite et saccagee
par les palestiniens, fut entiercment rcconstruite afin de ne pas
arrcter I'cruvre des missions, si chore a Saint Vincent. Par deux
fois chasses de leur maison par la guerre, nos Confreres se sort
adaptes aux circonstances, ont trouve des maisons de fortune, s'v
sort installes parnii Ies gens deplaces et ont continue a porter aux
pauvres les encouragements avec la Bonne Nouvelle dans Ic dio-
cese Mar'onite du Nord.
Vu en Dieu, tout cela se trouve bel et Bien Bans la logiquc de
la Charite, dans cello de la vie qui se moquc de la logique. Elie est
dans la logique de Vincent de Paul qui, conunc un bon nageur, savait
epouser les vagucs afin Wen utiliser la force et aller plus loin, et
qui savant se placer la ou it fallait, a cote de la personne qu'il fal-
lait et au moment oil it fallait, afin quc la Charite soil plus off icace.
II n'etait guide quo par urte seule logiquc: "Assister les pauvres"
(XI. 108).
Si j'ai rappele tout cola cc West ni par vaine gloriole, ni pour
nous enfler, ni pour nous glorifier. Mais c'est pour dire quc, en "ser-
viteurs inutilcs", nous avons humblement essave de nous mettle
a l'ecole de Saint Vincent. Y avons-nous reussi? Je repo ndrai aver
Saint Paul: "II m'importc fort peu d'etre juge par un tribunal
humain. Je ne me juge pas non plus moi-meme... Cclui qui me juge
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APOSTOLATS VINCENTIENS
FORMATION 1)U CLERGE CHE7 LES NOMADIES
1. THE REPUBLIC OF KENYA
As early as the eighth century Arab traders were coming to the shores
of East Africa, loading in their dhows cargoes of spices from Zanzihar and
slaves from what is now Tanzania and Kenya. The monsoon of the earl
part of the year blowing westward brought them: it carried them home again
when the monsoon blew eastward in the late months of the year.
The power of the Arabs was broken in the 17th century by the Por-
tuguese who had been a visiting power a hundred years before, when Vasco
da Gama visited the town of Malindi. The Portuguese were driven out again
in the 18th century by the resurgent Arabs.
In 1886, under a British-German agreement on spheres of influence
in East Africa, Kenya mostly passed to Britain . The British were interested
because of the importance to them of Uganda, itself rich in resources but
also the power base for control of the sources of the Nile, the Nile itself
and ultimately control of Egypt. In 1903 the narrow-guage to connect Uganda
with the Indian Ocean port of Mombasa was completed. With that British
interest and domination in Kenya assumed real power.
Under Britain, Europeans controlled most of the White highlands,
where only Europeans could own land. Black Africans were largely con-
fined to subsistence farming or to work as laborers on the European farms.
In the semi-arid north, where there was little possibility of agriculture,
British influence over the pastoralist natives was minimal or non-existent.
In 1963 Kenya gained independence, becoming a republic in 1964 with
Jomo Kenvatta as the first president. Jomo Kenyatta died in 1978 and was
succeeded by Daniel arap Moi, who has been elected for a second terns in
1983.
The population of Kenva today is nearly 20,000,000 with an annual in-
crease 4 4%. Presently more than half of the population is under 20 wars
of age. The principal cities are Nairobi, the capital, with about 1,000,000
population and Mombasa, the important seaport for East Africa, with about
500,000.
Kenya, lying astride the equator, has 5 principal climate zones: the
coastal strip of the Indian Ocean, hot and dry; hush-covered plains in the
interior and high-lying scrub lands suitable only for subsistence pastoralists:
fertile grasslands and highland forests in the southwest, containing the 13
portion of Kenya suitable for agriculture; and the Gt'eat Rift Valley to the
west. 1/5 of the land supports 85% of the population. Mount Kenya, 17,058
feet in elevation, is the highest mountain in Kenya and is exceeded in height
only by Mount Kilimanjaro a hundred miles to the south in Tanzania, at
19,340 feet the highest mountain in Africa.
The principal crops of Kenya are coffee, tea, sisal and pyrethrum, with
all manner of food crops grown locally in the highlands. Near Maralal at
an elevation of 7,500 feet there abouts, 30,000 acres are devoted to raising
wheat. The grasslands sustain cattle-raising in good quantity. Industn' down-
country includes petroleum refining , food processing , and assembly plants
for automobiles and machinery.
- 51 -
The deserts and semi desert areas of the north still give strong proof
of ancient volcanic activity, as does the Great Rift Valley itself. Since rain-
fall in the north is unpredictable, the pastoralist tribes of the north subsist
on herds of camels, goats and cattle. The tribes are not true nomads for
they have established tribal grazing lands and water.
II. THE DIOCESE OF MARSABIT
In 1964 the Diocese of Marsabit was erected, having been until that
time the northern portion of the mother diocese of Nveri. Bishop Charles
Cavallera, I.M.C., until that time Bishop of Nyeri, was appointed first Bishop
of Marsabit. Bishop Cavallera continued for 17 years as Ordinary, being
succeeded in 1981 by Bishop Ambrose Ravasi, I.M.C.
The Diocese of Marsabit includes some 28,000 square miles, about half
the size of the State of Illinois. It reaches from the border of Ethiopia 250
miles south to Archer's Post. In the area are an estimated 160,000 people,
of whom 10,000 are held to be Roman Catholic.
In 1964 there were only 5 parishes in what was to he the Diocese of
Marsabit. Today there are 16:
Baragoi 1952 Sololo 1966
Maralal 1958 Wamba 1965
Marsabit 1963 Maikona 1966
Archer's Post 1963 Moyale 1967
Laisamis 1963 Korr 1981
North llorr 1964 Suguta Marmar 1983
South llorr 1964 Barsaloi 1983
Loyangalani 1967 Lodokejek 1985
Resident in the Diocese are these principal tribes:
Local: Samburu Gabbra Others: Kikuyu




In addition to the native Kenyan tribes, there is in the Diocese a sizeable
Muslim population, especially in the urban centres of Maralal, Movale,
Sololo and Marsabit. In these towns the Asians from Pakistan are largely
shopkeepers and business men. The Asians belong to the Ishmaeli sect,
whose leader is the Aga Khan. The Muslims are especially strong in Nairobi
and, of course, in Mombasa and along the coast of the Indian Ocean.
Principal works of the Diocese
Chancery Office Dispensaries 13
Development Education Office Health Centre 1
Diocesan Procure Nurses Training School I
Major Seminary I Secondary Schools sponsored I
Minor Seminary I Primary Schools sponsored 50
Catechist Training Centre I Nursery Schools sponsored 65
Parishes 1 6 Technical Training School 1
Hospitals 3
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Comboni ( Verona Frs.) 5
Consolata ( I.M.C.) 23
Donum Fidei 8 (Dioceses of Alba, Turin and
Salesians ( Don Bosco ) 4 Augsburg)








Nirmala ( India) 4
Missionaries of Charity 4








Lay Missionaries 1 1
Volunteers Men 5 Men 63
Women 8 Women 68
13 13 131
TOTAL IN SERVICE 131
Ill. TI-IF. TO\\ \ OF MARALAL
Maralal town is about 250 miles north of Nairobi by road. It is situated
1° above the equator at an altitude of 6000 feet. Its climate is equable, about
85° in the shade on sunny days and 50° at night. Maralal is the terminus
of electric power lines, telephone and postal services and daily bus service.
There are about 12,000 inhabitants in the town and nearby. Maralal is 9
hours ahead of Central Standard Time in the U.S. The surrounding coun-
try is semi-arid land with about 14 inches of rainfall annually, not enough
Ior secure agriculture.
The local tribe is the Samburu, related to the Maasai. The Samburu
are pastoralists, keeping herds of cattle and goats.
Wild animals in the vicinity of Maralal are thinning out, but Wild Buf-
falo. Eland, zebra, gazelle and warthog are often seen.
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IV. GOOD SHEPHERD SEMINARY
The Seminary for the Nomads
Good Shepherd Seminary prepares diocesan priests for the
Diocese of Marsabit in northern Kenya. It is composed of a Minor
Seminary of four years and a Major Seminary of six years. Both
elements of Good Shepherd Seminary follow the general pattern
of structure and general purposes shared by all Roman Catholic
diocesan seminaries.
History of the Seminary
The founder of Good Shepherd Seminary, Bishop Charles
Cavallera, I.M.C., first Bishop of Marsabit, obtained through Arch-
bishop Augustino Cacciavillan, then Pro-Nuncio of the Holy See in
Kenya, approval from the Congregation for the Propagation of the
Faith in Rome to institute a seminary to prepare priests for the
nomadic tribes of the new Diocese of Marsabit.
Toward the end of 1978 Bishop Cavallera chose Maralal as the
site of the new seminary. The Minor Seminary was the first to come
into being under the care of the Consolata Fathers and Sisters. The
original faculty consisted of Fr Virgilio Pante, I.M.C. and Sister Mar-
colina Sales, MAC. They arrived in December, 1978.
The first class consisted of two students, one of whom, Dominic
Lesayon Lolonyokie, is presently completing his studies in IV
Theology. The first classes in the Minor Seminary were held in
space of the Catechist Training Centre on 18 January, 1979. In that
same room Archbishopp Cacciavillan blessed the infant institution
on 21 January, 1979.
Ground was broken for the first Minor Seminary buildings in
March, 1978. The buildings were completed in time for the gradua-
tion of the first class on I December, 1980. There were five
graduates, all young men in their 20's.
The Minor Seminary today has four full years of instruction.
There are 30 students and a faculty consisting of Father Pante and
Sister Marcolina together with Brother Peter Dougherty, a Chris-
tian Brother from New York, and three young Kenyan men. To the
original buildings there have been added in recent years enlarged
dormitory and classroom space, a large dining hall. The Minor
Seminary chapel is a memorial to Monsignor William J. Snyder,
contributed by his former parishioners.
Good Shepherd Major Seminary
In January, 1981, Good Shepherd Major Seminary was under
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way when the first faculty assembled early that month . With Father
Edward Strazzer of the Diocese of Padua were Father Pante arid
Sister Marcolina . Associated with them were Fathers James
Richardson , C.M. and Patrick O ' Brien , C.M. and Brother Paul
Joseph, C . M. of the Midwest Province of the Congregation of the
Mission in the United States . The first students were the five young
men who had been graduated the month before from Good
Shepherd Minor Seminary . The first classes were taught on 2
February, 1981 in facilities shared with the Minor Seminary.
During 1981 the first of the present buildings of the Major
Seminary was erected. In the wall of the chapel of the first building
was set the foundation stone blessed by Pope John Paul 11 on his
first visit to Nairobi on 7 May , 1980. Bishop Cavallera officiated,
for this was his farewell visit to the Seminary on 4 October, 1981,
shortly before his retirement as Bishop of Marsabit.
Bishop Ambrose Ravasi , I.M.C., his successor , celebrated the
first Mass in the new chapel on 2 January , 1982. The first classes
were taught in the new classrooms on 4 January , 1982. The new
staff quarters for the Vincentian Fathers and the new dining room
and kitchen for the staff of Good Shepherd Seminary were com-
pleted a few months later in 1982.
In late 1984 and the first part of 1985 the dormitories and the
new library , classrooms , dining room and kitchen buildings were
completed. They were fully in use in September , 1985 with 20 dor-
mitory rooms, library for 10,000 volumes, three classrooms and a
generous dining room and well-equipped kitchen opening off a
covered verandah.
Purpose of Good Shepherd Seminary
The material aspect of Good Shepherd Seminary as we have
just described it does not differ greatly from any seminary we may
be familiar with in the United States or in Europe. Buildings,
founders, staff understandably follow the same pattern throughout
the Roman Catholic world and Holy Mother Church prepares young
men for the Sacred Priesthood.
In the mind of Bishop Cavallera, however, the Diocese of Mar-
sabit needed a seminary of unique character if it was to prepare
young men to serve the pastoral and nomadic tribes of the Diocese.
These tribes have generally their own outlook on life, subsisting
as they do in a desert or semi-arid environment and still practic-
ing the traditional religions and ways of life of their ancestors.
Truthfully, in many ways the traditional life-style and values of
these tribes resemble that of the ancient Israelites of the Old Testa-
ment.
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Each tribe has its peculiar rich ritual of ceremonies that at-
tend the rites of passage important in their social structure - birth,
circumcision of youth and admission to adult status. Polygamy is
the standard family structure. There is considerable sexual liber-
ty practiced - more in some tribes than in others. The head man
in a manyatta is the owner of wives, children, animals and grazing
rights. The elders of the tribe govern by reaching a consensus
among them about what is to be done about moving the animals
to fresh pasture, deciding when to perform rites of passage and
adjudicating quarrels.
In their way of life these tribes find no use for the celibate.
A man who does not marry or who does not have children is regard-
ed as no man, just as an unproductive animal in their flocks is
regarded as useless. Fertility is the guarantee of subsistence and
security.
Tribal animosity or warfare is still in the air, if not actually
brought into play very frequently. Raiding of one another's flocks
is on the decrease.
A measure of success of evangelizing these tribes was recent-
ly found at the North Horr Mission when a reconciliation between
Rendille and Gahhra elders was successful, a pragmatic demonstra-
tion of the Sacrament of Reconciliation that brings the peace of'
Christ to daily life.
To re-enter with confidence their tribal world the native priests
must be deeply spiritual men, knowing and loving Christ and his
Church with certitude of faith and with the outlook of zealous
preachers of the word. United to their understanding and accept-
ance of the teaching of the Catholic Church there must he
understanding and acceptance of the good side of the traditional
practices of their people. Their academic preparation must be as
thorough and as solid as that of a seminarian anywhere in the world;
their own traditional background must he understood and
evaluated as well, now in the light of Catholic doctrine.
As Bishop Cavallera saw it, evangelization was to he truly in-
culturation: weaving into the acceptable fabric of tradition the
enlivening presence of the Holy Spirit and the saving grace of Jesus
Christ, all in the eternal plan of salvation of the Father.
Preparation in the Minor Seminary
Spiritual formation in the Minor Seminary begins at once, and
is carried on at a level deemed productive for secondary school
boys. Very few of them were baptized as infants, for Sacramental
marriage in the Church is very rare today in the Diocese of Mar-
sahit. At present all but a few of the boys in the Minor Seminary
come from traditional marriages, and all have been baptized only
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a few years before entering the Minor Seminary after Standard 7
of a primary school.
Consequently seminarians in the Minor need to be freed from
certain values taught to their age group in the manyattas. Chris-
tian virtues need to be identified and exercised. Toward this
realistic goal Father Pante, the Rector of the Minor Seminary, aims
his homilies at daily Mass, the weekly conferences, and the in-
dividual interviews conducted for the students. There is a Day of
Recollection each month, and extended Retreat each year. Weekly
frequentation of the Sacrament of Reconciliation is urged. A mature
spiritual director is available at regular times during the week.
Academic formation follows the curriculum standard for second-
ary schools in Kenya, using the standard textbooks. There are 9
periods per day, 5 days a week. The goal is to prepare the Minor
Seminarians for the intellectual demands of the studies of
philosophy and theology to cone in the Major Seminary, getting
them ready for abstract thinking.
Thus the aim is to emphasize liberal arts and the humanities
while giving a solid training in mathematics and the general science
requirement. If the student cares to, he may enrol to sit for the
government examinations at the end of Form II and Form IV.
Preparation in the Major Seminary
Bishop Cavallera saw the Major Seminary as a small communi-
ty sharing the Catholic faith in a real way, genuinely preparing the
seminarians to be authentic and effective priests for their people
in the Diocese of Marsabit. With many tribes in the Diocese, the
Bishop saw that his priests, natives of the many tribes, would have
to become one in heart and mind, able to understand and share the
ways and traditions of one another's tribes.
The great physical size of the diocese, its missionary nature,
and the distance of one Mission from another requires the native
priest to be often alone. In the seminary he is led to begin the prac-
tice of the spiritual life as his own responsibility, as it will be as
he leaves the structured life of the seminary. If the priest is to func-
tion as a leader in his own people, he must earn the acceptance of
his people as a celibate, one of his people and encouraging their
generally sound traditions while seeking to integrate their tradi-
tional values with Christian doctrine.
The native priest, moreover, will represent Christian life arid
values to non-Christian neighbors, Muslim as well as tribal, aware
of the good values common to such beliefs and willing to endeavor
to unite these many forms of religion and commitment in truth and
in justice and peace.
With such differing demanding needs to be met by its priest-
- 57 -
graduates, Good Shepherd Major Seminary has reason to seek
special programs of formation to realize its unique purpose of pro-
viding Catholic priests for the nomadic tribes of the north of Kenya.
Spiritual formation in the Major Seminary
The spiritual life of the Major Seminarian is shaped according
to the Rule for Life in the Seminary, which sets forth the idea that
the Seminary lives in faith, and that the life of prayer, the life of
study and the life of service and the life of fellowship are integrated
by faith in Jesus Christ, and its daily application to all aspects of
life.
Daily life begins with Mass and a homily by one of the pro-
fessors, continues with a weekly conference and is refreshed by
an annual Retreat. Regular use of the Sacrament of Reconciliation
is urged. Each seminarian has a spiritual director of his own choice.
At the monthly Morning of Recollection there is a conversation with
the Rector on matters of daily life apart from the spiritual life.
Bishop Ravasi speaks to his seminarians as he is to do in future
with his priests.
Finally there is the delicate point of insisting that the
seminarian himself understands the obligations of the Catholic
priesthood, particularly that of celibacy, and how they will cope
when they come face-to-face with tribal values and expectations.
The seminarian must strive to make sure that his family members
who are not Catholic will place no obstacles to his freedom in choos-
ing the celibate state and the Catholic priesthood.
In this way, through daily sharing in liturgical prayer and in
private efforts at self-understanding the students are invited to con-
tinual development of the discernment of the Spirit at work in and
with them. They learn through openness to regular spiritual and
professional direction as well as through study of the Scriptures
and tradition of the Church.
If all goes well, the fulfillment of the overall objective of priestly
formation will be gained from acceptance and use by the young
candidates of the spiritual and disciplinary program of Good
Shepherd Major Seminary.
Kenya is a developing country in more ways than economic
alone. And among the pastoralists of the north of Kenya there is
much to do to make the seminarians acquainted with the rest of
Africa and the world. Geography presents many novel facts, and
so do the elements of the Greco-Roman background of European
and world civilization. Then, most difficult of all, is to trace the
thread of the history of the Catholic Church in the great pattern
of world history.
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Happily, Old Testament ways are understandable enough to
pastoralists whose 20th century way of life is often comparable to
that of the ancient Hebrews. This is an advantage in helping
students to understand the Judaeo-Christian tradition while they
assimilate and integrate traditional values of their own people with
Christian tradition.
The first facet of the academic program of Good Shepherd Ma-
jor Seminary shows the response to the need of the native priest
to he a leader in his role of teaching, ruling and sanctifying the Peo-
ple of God to whom the Bishop missions him. The next facet in-
cludes the education in communication in the manner and means
of sharing knowledge and conviction of faith. And finally there is
the facet of grasping and understanding the body of doctrine in the
theology, the history and the practices of the Roman Catholic
Church.
Good Shepherd Major Seminary provides 2 years of philosophy
courses embodied in 120 quarter hours of class. This is two thirds
of the requirement in the United States for the Bachelor of Arts
degree in college.
The four years of theology courses result in 180 quarter hours
of classroom work in the usual curriculum of a major seminary.
In the third year of theology 60 hours are devoted to an entire
Pastoral Year which is spend in two segments. In each 6-month seg-
ment the seminarian spends his entire time in a mission to which
he is assigned by the Bishop.
During the usual 3 years at the Seminary two hours a week
are spent in local pastoral work experience, teaching religion in
the Maralal Secondary Schools, visiting hospital patients and in
family visitations in manyattas.
Clssroom lectures are in English with liturgy often in Kiswahili,
for these are the two official languages in Kenya. In addition, the
Bishop urges each student to learn another tribal language in ad-
dition to his own.
THE BRIG H T FUTURE
The Midwest Province of the Congregation of the Mission in
the United States is committed to sending 4 priests to Good
Shepherd Major Seminary until 1990. In that year the first
graduates from the full program of Minor and Major Seminary will
be eligible for ordination to the priesthood. With grateful thanks
to many benefactors for material help, and with thanks to God for
so many blessings already conferred, the staff and students seek
the intercession of Our Lady of the Miraculous Medal and of Saint
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Vincent de Paul so that in the years to come Good Shepherd





V. REPORT ON GOOD SHEPHERD SEMINARY WORKSHOP
ON THE APOSTOLATE TO THE NOMADS
I,N TROD [.+CTION
At previous workshops we have reported on the establishment
of Good Shepherd Minor Seminary, in January 1979, and of Good
Shepherd Major Seminary, in January 1981. Both are located in
Maralal, in the Diocese of Marsabit, and have as their purpose the
education and formation of candidates for the priesthood from the
nomadic tribes of Northern Kenya. The purpose of this report is
to bring the members of the workshop up to date on progress made
in the past year.
MAJOR SEMINARY BUILDINGS
In 1982 the first major seminary building was completed, a
building that provides chapel, classrooms, and offices. This year
two other buildings have been completed. One is a dormitory
building. It has a central all-purpose hall, hexagonal in shape. It
was designed to have four dormitory wings extending from four
sides of the hexagonal hall. Each of these wings has ten private
rooms and bathroom facilities. The central hall of this building and
two of the dormitory wings are completed, thus providing rooms
for twenty seminarians. The other two dormitory wings will he corn-
pleted in accord with future needs.
The other building completed this year is a classroom, dining-
room building. This building is rectangular in shape, with a library
at one end, a dining room with kitchen at the other, and three
classrooms in the center. The dining room is built to accomodate
40 students, and the library has space for reading tables and shelv-
ing for about 10,000 volumes.
The buildings were designed by Sergio Polo, an architect in
Nairobi, and constructed under the direction of Bro. John Corn-
aron, I.M.C. They provide more than adequate facilities for our pre-
sent needs for future growth.
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LIBRARY
A good library is fundamental for the educational purpose of
the major seminary. Through a generous donation of books from
a theological library in the United States and through other dona-
tions and purchases, we have been able to establish a library that
will support the curriculum. The library has metal shelving for
about 10,000 volumes as well as space for reference books,
periodicals, card catalog, and reading tables. At present we have
approximately 5,000 volumes, a good basic collection of books on
theology. The principal subjects covered are: Scripture, Systematic
Theology, Moral Theology, Liturgy, Theological Resources (Fathers
of the Church and Documents of the Church), Church History, and
Spiritual Reading. About one fourth of the books are in the area
of Scripture; one fourth in the area of Systematic and Moral
Theology; one fourth in the area of Pastoral (Liturgy, Homiletics,
Catechetics, etc.); and the rest in the remaining subjects.
MAJOR SEMINARY STUDENTS
At present we have only four students in the major seminary.
Two are in fourth year theology, their final year of studies. The
other two, who completed the course of studies at the minor
seminary, are in their first year in the major seminary. Next year,
we expect six to eight in the first year. For the forseeable future
our classes will be small, probably five to ten at most in each class.
So there is the possibility, with the approval of the bishop, of receiv-
ing students who are from other dioceses and who will minister
to the nomadic tribes.
MAJOR SE MINARY FACULTY
The major seminary faculty is composed of the following:
James Richardson, C.M.; Patrick O'Brien, C.M., Rector; Theodore
Wiesner, C.M.; and Paolo Tablino of the Diocese of Alba. All but
Father Tablino are full time. Father Tablino works in the missions
in the Marsabit area, but teaches at the seminary for one term each
year. He has been in Kenya for many years, and is the author of
a book on the Gabbra. lie teaches African Theology and Spirituali-
ty at the seminary. Next year we will have an additional faculty
member, Fr. Robert Woods, C.M.. He will study language
(Kiswahili) and then begin teaching in January 1987.
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Photograph taken on 13 November 1985
Good Shepherd Major Seminary, Maralal, Kenya
LEFT TO RIGHT : Back row: Seminarians:
Samuel Lopeka; Alois Mpano; Dominic Lesayon;
Alex Guvo Galgalo.
Front row: Staff: Fr. Paul Tablino; Fr. James
W. Richardson; Fr. Patrick O'Brien; Fr. Theodore Wiesner.
MINOR SEMINARY
The minor seminary has this year a student enrollment of 29
students: 10 in Form IV; 8 in Form III, 7 in Form II, and 4 in Stan-
dard 8. These students represent most of the tribes in the Diocese
of Marsabit: Samburu, Turkana, Gabbra, Borana, Rertdille, etc.
There are six faculty members: Father Virgilio Ponte, I.M.C., Rec-
tor; Sister Marcolina Sales, M.D.C.; Brother Peter Dougherty, F.S.C.;
and three qualified laymen.
A means of measuring the quality of education at the minor
seminary is the Kenya Certificate of Education Examination. The
students follow the regular syllabus for Secondary Schools. This
year (the only year for Standard 8) students will take the KCPE,
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as private candidates. They will also take the KJSE and KCE, also
as private candidates.
Next year the minor seminary expects to have approximately
15-20 new students, most of them in Form 1. The anticipated total
enrollment is approximately 35-40 students.
WATER PROJECT
Finally, we would like to report the completion of the drilling
of a bore hole that will provide water for the two seminaries as
well as for the Catechetical School. The bore hole was drilled to
80 metres with water at the 28 metre level. Soon the necessary




MADAGASCAR : Misitin de Androy
El amor de los Paules a Mada-
gascar viene ya desde su funda-
dor, San Vicente de Paul, que
tuvo especial empeno en que
los malgaches se beneficiaran
de la Salvacion en Cristo. En
aquella scgunda mitad del siglo
XVII fueron anos heroicos en
quc la mayoria de los misionc-
ros hijos del senor Vicente,
dejaron sus vidas en las largas
travesias o abatidos por las
enfermedades tropicales al poco
tiempo de pisar la isla. Iniciado
el siglo XVIII, los misioneros
fueron expulsados y los trazos
de la evangelizacion fueron apa-
gandose.
Reanudaron la obra misio-
nera los paules franceses en
1896. El inmcnso territorio
evangelizado por ellos ester
actualmente eonstituido por
cuatro grandes diocesis, tres de
las cuales estan aun atendidas
por los paules italianos , yugos-
lavos, franceses y espanoles.
La zona encomendada a los
espanoles es la Ilamada
"Andros" ( pais de espinas), en la
quc apenas habian podido pene-
t-ar Io, misioncro' franceses.
Actualmente trabajamos en la
evangelizacion del "Androy" II
Sacerdotcs, 4 Ilcrmanos, 32
Ilijas de la Caridad (14
espanolas y el resto nativas),
64 catequistas y 52 maestros. En
un primer tiempo, cl misionero
visita v se presenta indistinta-
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mcntc a todas las poblaciones
quc puede . En un segundo
tiernpo son estas poblaciones las
que recaban sus servicios do
promocion y cvangelizacion.
Entonces es cuando entre la
poblacion y el misionero buscan
al catequista que es el que a dia-
rio se va a ocupar de it cuidando
Icntamente la fe v el desarrollo
de la Comunidad a el confiada.
Muchos de estos catequistas son
a la vez maestros. Su forrnacion
requiere cl empleo de muchos
rnedios y mucho tiempo en la
vida de la Mision. En el
"Androy", esc centro do forma-
cion para maestros y catequis-
tas lo tenemos en Beraketa. Los
otros cinco distritos misionales
son: Ambovombe, Tsihombe,
Beloha, Bekil v Antaniniora. En
estos distritos misionales han
ido surgiendo a lo largo de los
veinte arios ( 1965-1985 ), las 110
comunidades cristianas. Estas
comunidades podrian scr
muchas mas , pero la falta de
misioneros v de medios, difi-
culta su desarrollo.
El Catecumenado en
Madagascar : Tierra de Mision
1. El ambiente: Vivinios en
medio de un pueblo animista,
cuyo respeto a la naturaleza
sucle cstar sostcnido mas por un
micdo a los genios v fuerzas de
la naturaleza, que por la com-
prension de una ecologia vitali-
zadora. Una astrologia de paco-
tilla, supersticion y deificacion
extravagantes, hechiceros y
espiritistas, es lo que estas gen-
tes se han inventado como refu-
gio ante ]as calamidades de la
vida: sequias, enfermedades,
muerte. Una profunda ignoran-
cia les tiene surnidos en ese
ambiente como un pez quc se
muerde la cola, a quien le es
muy dificil salir del remolino.
2. La conversion: Pero cl
Senor nos ha Ilamado a traer
su mensaje a estas genies y estas
gentes nos han acogido con
carino. La gracia de Dios, quc
actua en cada hombre, se ha ser-
vido de nuestra presencia y pala-
bra (miles de kilometros recor-
ridos en giras y visitas) para
hacer surgir la fe en inuchos de
estos "tandroy". Algo mas de
20.000 son los bautizados actual-
mcnte v en los diversos centros
do oracion tenemos varios cicn-
tos de catecumenos de toda
edad: jovenes, maduros, ancia-
nos.
3. Catectonenado: Por eso hay
diversos tipos dc catecumcnado,
los rasgos comunes a todos ellos
son los siguientes: a) peticicin del
interesado para integrarse en la
cornunidad de fe: Iglesia-
Oracion; b) contacto con una
cornunidad de referencia para
iniciarse en las costumbres v
vida cristianas; c) forrnacion
basica en el conocirniento de la
Historia de la salvacion y para
la participaci6n en los sacra-
mentos, que se sucle hacer en
tres etapas hasty la recepeion
del Bautismo, acornpariado, en
muchos casos, do la Comunion
v Confirrnacion.
4. Celebracidn del Bautismo:
El Bautismo es sicmprc, una
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celebracion comunitaria, por to
que suele ser alegre y familiar,
dentro de una sencillez austera
(muchas de nuestras capillas de
los Campos tienen mucho de
parecido con el establo de
Belen). La celebracion del Bau-
tismo, a veces, da lugar a
muchos gestos de inculturiza-
ci6n, Como son: bendicion de la
familia al candidato, procesion
del agua portadora de vida y
gracia, ofrendas, etc.
5. Perseveraircia: Los nuevos
cristianos cstain Ilenos de entu-
siasmo, pero la fuerza del
ambiente hostil y el peso del
hombre viejo hacen que encuen-
tren un monton de dificultades
para crecer en una vida cris-
tiana. Como Winos recien naci-
dos a la Fe, necesitan mucho
acompanamicnto y ayuda. En
esta tarea es clave el cometido
de la Comuni6n dc los santos.
Ayudadnos con VI cstro c-furrzo
de vid.d v icentina.
USA/MIDWEST
Fermin MAROTO, C. Al.
("Inforniativo J,ilV'
N° 7, XIV1985, p. 14)
Address given by Father McCullen at
De Paul University Convocation on 21 February, 1986
when he received the honorary degree.
When I was approached some time ago to know if 1 would con-
sent to accepting an honorary degree from De Paul University on
the occasion of my visit to it, I felt deeply honored and - if the truth
must be told - a little embarrassed. I could not refrain from won-
dering why the authorities of this celebrated University .should have
chosen to honor me in this particular way. As simplicity is one of
the capital virtues of Saint Vincent de Paul - a virtue which lie also
wished should distinguish the members of his Community-, I felt
that the motivation behind the conferring of this honor was nothing
more than simply to express respect for the office of the Superior
General, however insignificant spiritually and academically its pre-
sent holder tray be. So, with a like simplicity I accept this honorary
degree with gratitude and appreciation and I ant happy to take my
place with those other distinguished men and women who in the
course of its history De Paul University has honored in a like man-
ner.
When Saint Vincent de Paul died and his executors were going
through the few personal effects wit/i lie left, they found the parch-
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ments which he had received for the degrees he had won in the
universities of Toulouse and Paris (cf Coste 1, p. 43, footnote .3, Fr.
ed.). These parchments kept conipanv with his rosary, his prayer-
book, his candle stick and a few items of personal clothing. I have
often wondered why Saint Vincent kept so care fully those two parch-
nrents throughout the nears of his life. It was in 1604 that he gained
his baccalaureate in theology in the University of Toulouse and in
1623 his licentiate in Canon Law in the University of Paris . Of this
we can be sure, that he did not keep these scrolls into middle age
with a view to supporting his candidature for any ecclesiastical digni-
ty of honor. We can be equally certain that he did not keep them
for purposes of display during those missions which he loved to
preach to the poor country people of France. Could it be, one
wonders, that Saint Vincent preserved them lest the Jansenists,
whom he opposed so vigorously during the last two decades of his
life, might question his theological competence, and for that reason
he judged it prudent to keep these proofs of his acadentic at-
tainments. It will never be possible for us now to know why Saint
Vincent, who practiced and insisted so much on the value of detach-
ment from all material things , so carefully harbored those tonvcr-
.city parchments.
Allow me, however, to make this conjecture on the reason why
he cherished his university scrolls to the end of his days. Perhaps
it was that he perceived and appreciated the inherent value of all
education, of all learning, and of all knowledge. I would like to
think that Saint Vincent was not unsympathetic to the thouih of
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Cardinal Newman:
"To set on foot and to maintain in life and vigor a real University is
confessedly, as suon as the word "University"is understood , one of those
greatest works, great in their difficulty and their importance , on which
are deservedly expended the rarest intellects and the most varied en-
dowments. For, first o/all. it professes to teach whatever has to be taught
in any whatever department of human knowledge, and it embraces in
its scope the loftiest subjects of human thought, and the richest fields
of lrurrtair inquiry. Nothing is too vast, nothing too subtle, nothing too
distant , nothing too rnirtute , nothing too discursive, nothing too exact
to engage its attention ."(John Henry Newman, "The Idea of a Univer-
sity " Discourse, 8, no. 2).
"/t is hot our attainments or our talents , it is not philosophy of
science, letters or-arts , which will make its dear to God... A great U niver-
sity is a great power , and can do great things; but, unless it be something
more than human, it is but foolishness and vanity in the sight and in
comparison of the little ones of Christ . It is really dead, though it seems
to live, unless it be grafted upon the True Vine , and is partaker of the
secret supernatural lilt which circulates through the undecaying bra;
cites. "Unless the Lord build the house, they labour in wain that build
it."(Newman, "Occasional Sermons " Sermon 4, pp. 58-59).
Reading the conferences and correspondence of Saint Vincent,
one might sometimes receive an impression that he was anti-
intellectual. A catena of quotations could be produced from his
writings to strengthen the image of an anti - intellectual blundering
through the salons of the aristocracy. The image would not he true,
for it must be matched with the numerous, subtle, psychological
insights and the astounding capacity for mastering minute detail
which star his voluminous correspondence. It was not the intellect
that Saint Vincent distrusted and attacked, but rather that pride
which, like a cancer, can insinuate itself into the noblest of man's
power, feed upon it and in the end distort and destroy it. Saint Vin-
cent was realist enough to recognize the possibility that the acqui-
sition of knowledge could send his priests off on ego trips instead
of to the hungry sheep who looked to them and who were not be-
ing fed. He realized that men could so lose themselves in the groves
of academia that they would tail to hear the voice of the Master
of the Vineyard, calling them to work in it.
Although Saint Vincent carefully kept until the end of his life
the official attestations of his academic achievements, it must be
said that even in his lifetime he had gone far beyond them. I ven-
ture to say that he looked back upon his University degrees much
as one looks back upon the access roads that lead onto one of our
great modern highways. For Saint Vincent de Paul, the great
highway that led to God was loving attention to the persons of the
poor, the marginalized, the oppressed, the suffering. If one were to
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offer them effective help on that highway, one approached through
the access road of professional competence and experience.
Academic attainment and scientific expertise, such as are acquired
in a University, are, in Saint Vincent de Paul's vision, accessory
to helping the poor on life's way and ,journeying with them to the
city of God. He once made this observation: "If every time we
enlighten our intellects, we seek to enkindle our wills, we can be
certain that study will serve as a means of going to God. "(Corte XI,
p. 28-29). The University in which Saint Vincent de Paul would feel
at ease, will be one which will not only sensitize its alumni to the
needs of those whom we today call "underprivileged people", and
whom he called "our lords and masters, the poor", but it will also
continually and courageously direct its alumni to that city which
is at the end of the highway and which lies beyond the borders of
time, and whose maker and builder is God.
Let me once again voice my gratitude for the honor you have
done me here this evening. I will keep carefully the scroll you have
given me and, if it does not testify to a hard-won degree that en-
tails years of study and research on my part, it will speak of the
magnanimous generosity of De Paul University to a simple priest
whom you recognize as the successor of him who has given his name
and something of his spirit to this University which all of us here
respect and cherish. To leave the last word to Saint Vincent:
'We must give help to each other", he wrote in 1651. "IVe must support
each outer and we must work towards peace and union. That is the wine
which rejoices and strengthens the travellers on this narrow road of
Jesus Christ. It is that t vhich I recommend to you with all the tenderness
of my heart." (Caste IV, p. 262).
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ST UDIA
VINCENTIANS AND DAUGHTERS OF CHARITY
THE SAME CHARISM?
INTRODUCTION
During the seminars in India, examining the Daughters' Vincen-
tian Heritage, the charism of their community was listed as one
element among others, making up their heritage. In their 1983 Con-
stitutions, the charisms given detailed exposition and is rightly said
to be their Founders' charism. With this declaration, I began to ask
myself if it were conceivable that the same charism belonged to
the two communities, forming the double family. To put it another
way, I asked myself if one could consider St Vincent with St Louise
gifted with one charism for the Daughters of Charity, and St Vin-
cent, on his own, with a separate, and, therefore, distinct, charism
for the Missionaries. Being unable to accept this latter proposition
as rational, I decided to see what some research might turn up.
A HURDLE,
One of the initial hurdles to overcome is, I believe, found in
the terminology used in our Constitutions to delineate our charism
as Vincentians. It is not as straightforward in expression as is that
of the Daughters. However, the C.M. Constitutions do express our
charism clearly, even if, in doing so, there is some hesitancy, not
found in the declaration given in those of the Daughters.
DESCRIBING A CHARISM
A beginning has to be made in seeing clearly what a charism
is. The glossary, supplied with the Constitutions and Statutes of
the Daughters, gives a definition: "a gift of the Holy Spirit, granted
to a person, or persons, for the common good of the Church ''(p. 11).
In this specific and uniquely personal sense, the word is used
in the C.M. Constitutions, article 34. There is another reference,
this time to the charism of the Congregation; this is found in arti-
cle 149.
When reference is made to the charism of a community
Founder, it can be said that it is a gift that inspires a specific percep-
tion of Our Lord, Jesus Christ. One aspect, or more, of His rich
human manifestation to us captures the attention of the person,
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so gifted, and engages his whole imagination. By the grace of the
Spirit, a person perceives in a special way and is drawn to Our Lord
compellingly, so committing himself personally that he begs the
Lord Jesus to take possession of him so totally that, in him, Our
Lord may make Himself palpable again in the world of today.
The person, so attracted, looks to discover if there is already
a group, a community, that honours Our Lord in this special man-
ner with a corresponding apostolate, so as to throw in his lot with
its members. If there is no such community in existence, the per-
son is drawn by the Spirit to initiate a new community in the
Church. The same Spirit, who has drawn him to Our Lord, will in-
evitably draw others in the same way, so that they gather around
him and regard him as their Founder.
Others, to whom the particular charism is given, maybe cen-
turies after its first appearance in the Church, search to see in what
community their charism is present. Led by the Spirit, they discover
such a group; they seek to join it, because they realize that the
charism, given to them, has been given to others, binding them
together and inspiring them, too, to carry out a special apostolate.
CHARISM OF ST. VINCENT AND ST LOU!ISF
Now, St. Vincent and St. Louise were Founders; they possess-
ed a particular charism, which, obviously, did not exist in the
Church in their time. This is evident from St. Vincent 's own con-
viction about his Daughters, for he can say that never before had
there been such a community in the Church. Such statements oc-
cur on all sides in his conferences to the Sisters. He does say the
same thing about the community of missionaries. The fact that the
Church did give canonical existence to the Daughters (and to the
Missionaries) is another piece of evidence, supporting St. Vincent's
claim. One can say that God has given very generously of this
charism down through three centuries and a half since 1625 and
1633.
The Constitutions of the Daughters state:
"Christ is the rule of the Daughters of Charity. They endeavour to im-
itate Him as their Founders perceived him, revealed in Scripture:
Adorer of the Father , Servant of His Loving Plan, Evangelizer of the
Poor" (C. 1.5).
Again:
"The Sisters find Christ and contemplate Him by faith in the heart and
life of the poor, where his grace is ever at work to sanctify and save
them " (C. 1.7).
- 70 -
CHARISM OF THE DAUGHTERS OF CHARITY
From these quotations, coming out of the most authentic
source, the special gift of the Sisters is made clear: their charism,
the same as that of their Founders, brings them to perceive Our
Lord and attracts them to Him, as the Spirit discovers Him to them
in the Scripture under three aspects of His Mystery. They find, or
perceive, Him, by faith, they are drawn to Hine in the heart and
life of the poor, where He waits for them to sanctify and save them.
A girl, who is drawn to join their Company, will find that this
charism is hers, if her vocation is authentic. She may not, and most
likely will not, be aware of the detailed aspects of her call from
God and her attraction towards His Incarnate Son. She will seek
to become a Daughter of Charity, because she wants to serve Our
Lord in the poor, usually for the reason that she has come to know
one, or several, Sisters. God draws her and she wants to do the same
work, aspiring to carry on their apostolate, desiring to share the
same spirit that she identifies in the Sisters she knows.
To ask her what her charism is would pose a question that is
unanswerable for her at that moment. But, give her the opportuni-
ty during the time of her postulancy and seminary formation to
have explained to her in detail the charism of the Founders and
to reflect on it, she will find that she can come to terms comfort-
ably with the Lord and he at peace before Him, content in her heart.
She has, she discovers, the same charism as that given to St. Vin-
cent and St. Louise.
THE CHARISM OF THFAIISSIONAR/ES
When anyone comes to read the Constitutions of the Mis-
sionaries, he will not find the charism of St. Vincent spelt out as
precisely as it is in those of the Daughters. He will find it said that
"the Congregation of the Mission enjoys the sante heritage, or Icgac.v,
as the Daughters of Charity" (art 17, 1984 Constitutions). lie is,
therefore, prepared for a discovery, which he will find in the words
of the sixth article, where it is stated that:
"The Spirit, therefore of the Congregation includes those dispositions
of the mind of Christ, which the Founder, already from the beginning,
commended to his confusions. charity and reverence for the Father,
a compassionate and effective love for the poor, docility to Divine Prov-
idence"
Here are elements, or aspects, of St Vincent's special attrac-
tion to Our Lord, through the gift of the Holy Spirit, forming his
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charism , since it is stated authentically that Our Founder perceived
Our Lord, and was drawn to Him, revealed in Scripture, as one
having a charity and reverence for the Father, a compassionate and
effective love for the poor, as well as a docility that was complete,
to the Providence and Care of His Father.
He is said , in article 6, to have commended these to his earliest
companions, helping them to discover more accurately and more
precisely the charism that they, like himself, had received from God.
He was held fast by the appeal and force of these special disposi-
tions of the mind of Christ; so, too, would they he.
SOAII-' HESITANCY
The C.M. Constitutions use the word in Latin "c'mnprehendil"
in this article 6 about the spirit of the community . It translates "em-
braces", or "includes"; it can he taken to mean that there could be
other dispositions, or manifestations of Christ's mystery, which
drew the attention of St. Vincent and which attracted him towards
Our Lord. However, the main elements of the C.M. Charism are
presented here. It is important to note how the word "spirit"is used
in this sixth article. Its use is operational, providing an operational
definition to describe what the Spirit effects and the special way
in which He brings the person to perceive Our Lord and by which
he is drawn to Him.
Tlll CHARISM OF V'IA'CFN'TIANS
Just as with the girl, joining the Daughters, it can be maintained
that the man, who enters the Congregation of the Mission, will have
this same charism, if his vocation is authentic, even though he may
not he able to analyse it in these same terms. Yet, he will, once made
aware of these elements, of these dispositions of Our Lord, and
given enough time for serious reflection, be able to discern the same
attraction, as St. Vincent, discovering that he is called and drawn
to Our Lord in the same way, coming to grips with each aspect and
finding himself at peace, content in the knowledge that he is "at
home" in the community that has the same charism that God's
Spirit has given him.
It'lILRE THE ; ('11ARISM IS FOUND
A community charism remains in the Church, in the communi-
ty, in no esoteric place, but in the minds and hearts of the memebrs,
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who have authentic vocations . So, in the Constitutions of the C.M.
there is only one reference to the charism of St Vincent and it oc-
curs in article 149. There it is laid down for the Superior General
that:
"He shall , therefore, govern the Congregation with such care that the
charism of St Vincent will always stay alive in the Church".
The charism that he has to nourish and enliven is that which
is in the members of the Congregation.
In the Daughters' Constitutions, there are more references to
the charism than in those of the Missionaries . Dealing with their
place in the Church, "they are recognized by the Church as par-
ticipating in her universal mission of Salvation, according to the
charism of its Founders..." (C. 1.13) Again, superiors exercise their
powers in order "to...stimulate fidelity to the charism of its Founders
(3.24). Concerning the Company's Assemblies, their "role is to
evaluate and promote fidelity to its specific charism and its apostolic
vitality"(3.47). Quite clearly, the charism to which there is reference,
is that existing in the minds and hearts of these living women; it
is truly a living thing.
TIII; SA,111. CIIARISM FOR EACH CO.11PANY?
With this clarification of what is the charism of each communi-
ty and where it is found, can one say that it is the same for each
part of the double family? I believe he can. When it is said that St.
Vincent, as Founder of the Daughters, perceived Our Lord as Adorer
of the Father, the same thing is implied in the Constitutions of the
C.M., which state that he was drawn to Our Lord, perceived as filled
with charity and reverence for the Father. The two statements are
complementary and show a developmental process analsed. The
Lord's charity and reverence for the Father lead on to His being
the Adorer of the Father. In the lives of the Missionaries and of the
Daughters there is the same movement out of an intellectual ap-
preciation, gained through the prayerful use of the Scripture, to
the volitional and unitive action of contemplation.
St. Louise, writing even before 1628, when the C.M. was known
as an "association" and explaining the purpose of the grouping of
missionaries, comments indirectly on the first element of their
charism:
The purpose of the Association arises out of the principle on which
it is based : this is sell -knowledge and contempt of the world, prac-
tised because of its resolution to serve the Parishes, in submission and
obedience to the Parish Priests , renouncing all benefices and honours.
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'And, in this plan of serving the Church, it has the perception of God
sovereignly worthy of being honoured in a fitting way, and, for this
reason, they each want to give themselves completely to Our Lord, so
that they will he able to hope, with God's love, for the salvation of souls;
to effect this, their example, the instructions they give about the prac-
tices of the Christian life, and the reception of the sacraments, reverent-
ly administered in the Church, will result in giving God greater glory,
When there will be only good priests"'. (Writings A 38, p. 694).
She is able to recognize one element of the charism of the mis-
sionaries in their being drawn, like Christ, to perceive God as wor-
thy of being fittingly honoured and, therefore, to be loved, reverenc-
ed and adored.
The second element, presented in the C.M. Constitutions, shows
St. Vincent as drawn to Our Lord, manifesting a compassionate and
effective love for the poor. This is a statement, equivalent to that
used in the Daughters' Constitutions: they find, by faith, in the heart
and life of the poor person, Our Lord, Jesus Christ; they serve the
poor, therefore, as did He, Who was the Servant of God's loving
plan for the Redemption of the poor. They are drawn to Him as
the Evangelizer of the poor; they are to care for the salvation of
each poor person to whom they minister.
In St. Louise's writings, there is evidence that she is aware of
this second element. She says that, because of their love and
reverence for God, the Missionaries want to be involved with the
Lord, in the salvation of souls: their love and compassion strive to
be effective. (Writings A 38 p. 694).
I have drawn together three elements in the Daughters' charism
corresponding to the second element in the C.M. Charism. The ap-
preciation of Christ's presence in the poor, by faith, is basic and
is demanded. A compassionate and effective love for the poor must
rely on such a perception of Christ's presence in the poor person.
Being like the Lord, a Servant of God's loving plan for the Redemp-
tion of the whole person, is the same thing as having an effective
love for the poor. Evangelizing the poor is another specific element
in this work of salvation.
It would be interesting to speculate why, in the treatment of
the C.M. charism there is no explicit reference to the Motto: "He
sent me to preach the Good News to the poor"and why there is
such a reference in that of the Daughters: they are drawn to the
Lord as the Evangelizer of the poor. Maybe, the reason is that, since
the charism of each community is assumed to he the same, there
was no need to express it more than once. Perhaps, another explana-
tion is that, here, the Daughters are being subtly reminded that their
charism is the same as that of the Missionaries, by making this ele-
ment so explicit for then).
The third attd last cl('nre'itl detailed of the N I ission,nn ins' charism
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is docility to Divine Providence, because, like St Vincent, they
perceive, in the Scripture, Our Lord so docile, relying on His
Father's Protection and Care, ever solely concerned about His Will.
In their Constitutions (2.9) the Daughters are instructed that, in their
service of the poor, they are to rely on, and put their trust in, Divine
Providence. In other words, like Jesus, they are to be docile to
Divine Providence in their evangelization of the poor.
THE THINKING OF ST. LOUISE
St Louise writes, as if in confirmation of this claim, after the
floor-collapse in the Mother House of the Sisters, on the eve of
Pentecost, 1642, when there had been a providential preservation
of several lives, including her own and St. Vincent's:
''I thought afterwards that our whole family ought have a great devo-
tion to the Feast of Pentecost and a complete dependence on Divine
Providence, but that it should he shown in an altogether special way;
since, so it seemed to rne, it had been at work interiorly in our Most
Honoured Father and in the souls of some of our sisters, ef fecting
something great for the solid est ablishment of this little family, and
that it ought to be a reminder to his charity to establish a close union
between the way of life, which God wished this community should
follow and that of his institute, their interests being common through
the grace of God, and that there was really no accident" (Writings A 75
pp. 760-761).
In her thinking, docility to Divine Providence is not the preserve
of the Missionaries; it must mark the lives of the Daughters; in fact,
she seems to include the two communities in her use of the term
"the whole family''
THE VIRITTS MANIFEST THE CHARISM
As a further corroboration of my contention, an examination
can be made of the sets of special virtues to be practised by each
community. The Constitutions of the Daughters refer to their
special virtues:
"To depend on the Spirit is to allow oneself to be moulded by hire into
a resemblance to Christ, meek and humble of heart. According to St.
Vincent, this evangelical spirit must animate the Company: 'God wishes
that the Daughters of Charity apply themselves particularly to the prac-
tice of humility, simplicity and charity"' (C. 2.3).
In article 7 of the C.M. Constitutions there are these word:
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"The Congregation seeks to express its spirit by five virtues, which are
also drawn from its special tvav of seeing Christ: namely, simplicity,
hurnility, meekness, mortification and zeal for souls......
In article 36:
"For community life to support our apostolate, we try to lead our cony
munity life animated by love and, particularly, by the 'five virtues'.
We do so in such a way that our life becomes a sign to the world of
the newness of the evangelical life".
The virtues, in each case, are a sign of the evangelical life, where
love is lived radically in chastity, poverty, obedience and in ser-
vice of the poor. Article 36 of the C.M. Constitutions declares them
a manifestation of love for God. The Daughters are, obviously, to
concentrate on charity, the Missionaries on zeal for souls, which
St Vincent declared to be the flame of charity. There is an ascend-
ing order of importance in the virtues to arrive at charity and zeal.
Simplicity and humility are common to the two groups. Meekness
and mortification are off-shoots and supports of charity. Both of
these virtues are to be practised by the Sisters, as their Constitu-
tions point out (2.3), already quoted above about meekness, and in
2.6, where mortification is prescribed to ensure fidelity in chastity.
CONCL USION
The conclusion is that the two communities have the same
charism, since the work of the Spirit in each will be expressed by
the practice of the same virtues. The genuine love and reverence
for the Father will not only bring each person to continuing adora-
tion of the Father in prayer, but will be manifest in the charity and
zeal, in the humility and the simplicity, their lives show forth. Docili-
ty to Divine Providence, as well as compassionate and effective love
for the poor will result in meekness and will entail imitating the
Son of God, Servant and Evangelizer of the poor in the practice
of unselfishness and mortification.
HOW THE TWO COM.MI.'NITIES WERE VIEWED
BY THE FO(':\'I)ERS
There is, yet, another part to this research and it is bound up
with the understanding St. Louise and St. Vincent had of the two
communities. In a letter to Father James de la Fosse at 'Troves,
dated 7 February, 1660, St. Vincent comments on the fact that the
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two companies are societies of apostolic life, because they, together,
make present once again in the Church the Apostolic community
of the early Church, made up of the Apostles and of their women
helpers, who had been with Our Lord and His Chosen Disciples dur-
ing the days of His Public Ministry. In this letter, he compares the
end and purpose of religious with the end and purpose of his
Daughters. He says that, distinct from religious, their vocation is
specified by their involvement with the missionaries in the salva-
tion and relief of the neighbour. He goes on:
and if I say with you, I will say nothing contrary to the Gospel, but
what is very much in accordance with the practice of the primitive
Church, for Our Lord took care of women, who were following Him,
and we see in the 'Canon of the Apostles' that they administered pro-
visions to the faithful and that they had a share in the Apostolic
Ministry" (Letter 3077. Vol. 1 Correspondence: July 1656 - September
1660. Coste, P. (ed) 1923 p. 239).".
If, therefore, in the thought of St Vincent, they with the Mis-
sionaries, form the one Apostolic Community, or society of
Apostolic Life, as the new Code uses the word, the Sisters' presence
and work complement those of the Missionaries. It seems, conse-
quently, impossible to postulate that the same charism is not given
by God to each missionary and to each Daughter of Charity.
There is confirmation of this contention in the thought of' St
Louise, for she sees that the Company of her Daughters has been
raised up by God in the Church
"to honour Our Lord, their patron, and the Holy Virgin, and to imitate
in some way the older and younger women in the Gospel, who followed
and took care of the things, needed by our Lord and by His Apostles,
and, in doing this, to work for their own perfection, at the salvation
of their family and at the corporal and spiritual assistance of the sick
poor..." (Writings A 54 p. 723).
Again in 1642, after the providential escape from death in the
Mother House of the Daughters, she expresses, as has been pointed
,()Lit, a little earlier, her understanding of the close union of the way
of life of each community, because their interests are common arid,
together, they form "our whole family"(Writings A 75 pp. 760-761).
SO;LWE. CONSEQUENCES
If it is true that the double family is really one family in the
Church, like the Apostolic Community, and, if the same charism
is the rich possession of each community, there will be important
consequences, already drawn to our attention in the C.M. Constitu-
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tions, but such as will present themselves more clearly and com-
pellingly . The C. M. Constitutions state:
"Confreres should willingly give them assistance, especially in the mat-
ter of retreats and spiritual direction. They will also show a brotherly
spirit of cooperation in those works which have been mutually under-
taken" (article 17 1984 CS.).
This would seem to indicate that there should be, as part of
our renewal, a more complete study of, and reflection on, our
charism, accepting most willingly the helps given by the Superior
General in keeping it alive in the only place it exists in the Church,
in our own hearts and minds. Should we be called on to help the
Daughters with their retreats and spiritual direction, a deep
knowledge and appreciation of our common charism will be
demanded. In our own personal seeking after direction, according
to our own Constitutions, there could be a new enthusiasm
engendered by the realisation of what our charism is as members
of the community. In works, mutually undertaken, such as in Fiji,
Kwinana, Fitzroy, Ashfield, India and elsewhere, with the understand-
ing that our charism is the same and that, together, we are called
on today to make the Apostolic Community of the early Church pres-
ent again, there will be a new enthusiasm, drive and purpose. The
realisation in our lives of what is shown to be the case must result
in new initiatives in which the double family, or society of apostolic
life, will flower with new works of zeal and a new pursuit of
holiness. This insight and conviction is, I consider, one of the very
positive results of the Second Vatican Council, which has demanded
of us a return to our origins and to a rediscovery of the charism
of the Founders.
John P. I1'ILKINSON, C.M.
Bibliography:
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LE SYNODE EXTRAORDINAIRE DE 1985
ET LA CONGREGATION DE LA MISSION
Jose-Oriol BAYLACII C,M.
Praenotanda
11) Comme on le rappelait, voici vingt ans, au sujet du Con-
cile Vatican II, le Synode Extraordinaire de 1985 nest pas cc qu'on
en a dit avant, pendant et apres ses travaux, pas meme les discours
et Ics interventions des Cvcques et des autres membres de cette
assemblec, mail seulement les tcxtes approuvcs et promulgues, et
seulement ceux-la. Ces testes sont: le "Message des Eveques" et le
"Rapport final" vote par les Eveques et que le Pape a accepte et
en a ordonnC la publication.
Cet article se -,,cut un rappel du contenu de cos deux docu-
ments qui concerne la C.M. comme Celle. Il va de soi que d'autres
points nous regardent comme chretiens, soil comme pretres, mais
je ne retiens ici que ceux qui noun concernent comme membres de
la Congregation.
Cct article presuppose, Cvidenunent, que Ies lecteurs ont
deja prix connaissance des deux textcs du Synode; c'est Ia moin-
dre des choses!; des journaux, des brochures ct des revues les ont
reproduit en les diverses langues.
J'ignore si, aux niveaux diocesains ou des Conferences Epis-
copales, it y a cu des interventions de la C.M. ou de quelque con-
frere, lors de la phase preparatoire du Synode. Par contre, je con-
nais la reponse qu'a donnee le Superieur General et son Conseil
a I'cnquctc mencc par la Conference des Supcricurs GCncraux
comrne contribution de cello-ci au Synode.
De cette reponse je retiens les points principaux:
a. La C.M . accueillit positivement Vatican II; pas de difficul-
tcs particulicres a cc point de vue, hien que , de son application,
on n'en snit pas complctcment satisfait.
b. La C.M. prit en main I'aggiornamento demand& et s'efforca
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d'etudier plus spccialement les documents conciliaires en rapport
plus direct avec sa double mission: evangelisation par les missions
et formation du clerge; de mcnle pour lit ''Perfectae Caritatis".
c. On pence que les resultats, dune lacon generale, sort posi-
tifs, malgrc la crise soufferte par nos deux ministeres principaux:
les missions populaires et les seminaires. Du fait de cette crise, nous
constatons une augmentation des ministeres en paroisses, une dimi-
nution du chilfre des vocations et le vieillissernent du personnel:
tout cela a mis obstacle a la mobilitc et dinlinue, chez certains, la
capacite pour entreprendre des chemins nouveaux ou pour renfor-
cer les traditionnels dins nos apostolats. Toutefois, la C.M. s'est
efforcee d'etre fidele a son option fondamentale pour les pauvres;
cclle-k-i r'i I 'gentle dans touts la C.M. et oricnte et pousse cn cc
,rn' Ir, mmi.ic•res des nitres,
d. La disponibilite de lit C.M. pour Ic service de l'Eglise locale
a ele mise cn relief dans Ies nouvclles Constitutions; de nlcnle, chez
les Provinces en territoires de "missions ad Gentes", le fait de I'indi-
genisation.
c. La C.M. s'efforce d'atteindre une vie ,pirituelle daps sec deux
dimensions de missionnaires actifs et contemplatifs; de mcme, de
renforcer la formation sacerdotale et vincentienne, chez Ies.jeunes,
et la formation permanente des aines.
L L'autonomic des Provinces et la decentralisation, voulues par
la derniere Assemblee generale, a pousse les membres de la C.M.
it participcr plus activement a la vie nlcnle de not re Congregation,
bicn que, parfois, I'unitc d'action en soul Ire; on peut esperer que
I'ctude des nouvelles Constitutions perniettr a d'arriver a une mcil-
leure pratique des principes du dialogue. de la participation, de
la coresponsabilite et de lit solidarite.
g. L'annonce du Svnode Hans a donne de nouveaux espoirs.
Nous esperons qu'il ne sera pas seulenlent critique des deviations
qui out eu lieu, nlais aussi qu'il reconnaitra les nombreux diets
bcnefiques qu'il a obtenus, et qu'il sera un pas en avant (tans Ia
fidelite a I'Esprit-Saint.
h. Concretement noun dcsirons que Ic Svnode:
1 ° - lions illumine sur lit denommee "seconde evangelisation"
mentionnce par Ic Pape aux ev&qucs de lit Belgique: can doute, Ic
Concile et le Magistere de I'Eglise du post-concile nous ant fourni
beaucoup d'enseignenlents sur la presence de l'Eglise duns Ic
monde, cependant nous persons qu'il v a des aspects nouveaux qui
demandent une nouvelle reilexion;
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2° - ctant donne qu'il semble que les conditions dans lesquel-
les le ministere sacerdotal doit s'exercer aient pas mat change, nous
suggerons : le Concile Vatican Ii avant mis ['accent sur ['aspect de
"predication " ( du modele " cultuel " on est passe au modele "apos-
tolique" ), ceci a cree une certaine confusion dans ['esprit de quel-
ques prctres surtout lorsqu ' ils ont modifie leurs comportements
ministeriels , aussi nous demandons : vu I'actuelle societe seculari-
see, le S% node ne pourrait-il pas faire quclque chose pour recupe-
rer la dii ensiun ''transcendantc'' du sacerdoce?
^57) Je constate: la C.M. est restee bien "chetive" en cc Svnode
Extraordinaire de 1985; aucun membre de lit Congregation n'v a
etc elu ou nomme pour v participcr. C'est un constat, quant a moi,
que la C.M. "ne fait pas le poids" daps les centres de decisions de
I'Eglise, du moms a cc niveau.
q est vrai qu'un membre de la Congregation participait de droit
au Synode, c'etait Mgr. Ghattas, eveque en Egypte; mail it y parti-
cipait, non a titre dc la C.M., rnais en raison de sa fonction d'Adrni-
nistrateur du Patriarcat copte d'Alexandrie. II logeait a la Curie,
via di Bravetta; it nous raconta une de ses interventions orates et
dont ii fit un resume qu'il deposa au secretariat du Svnode; I'Osser-
vatore Romano publiait les resumes des interventions orates ou
ecrites; celle de Mgr. Ghattas ne kit pas puhliec. Mystere? Notre
confrere-eveque await demande que les Pat vialches Orientaux ne
soient pas nommes Cardinaux, rnais qu'ils aient tons les droits et
devoirs des Cardinaux. Oubli involontaire?, ou "embargo" sur le
sujet? "Chi to sa?" On peut se rappeler, a cc propos, dcux faits:
sur cc theme, la requCte, au Concile, de Maximos IV et Ics "remous"
provoques par sa nomination au Cardinalat (I), ct les travaux en
cours sur le Code de Droit Canonique pour Ics Eglises de ['Orient.
Ceci dit uniquement pour les amateurs de la "petite histoire"!
I. LI': MESSAGE DU SYiVODE AU Pt t'PI. I: DI: i)I1•:ti
Les points qui peuvent concerner plus dircctement la C.M.
seraient Ics suivants:
1 "Noun ... aeons unanimcnient partagc Bans ['action de gra-
(I) "Documentation Catltulique" Paris, 1963, col. 1458-1462; 1964, col.
I503; 1965, col. 1290, 1993-1998; Mgr. Ghattas avail dcja en 1964 present&
une petition analogue all Concile et on n'aura pas ouhlie, sans doute, la''I ra-
cassante"petition daps Ic meme sells. puhliec par IC "fougueux" Mgr. Zoghv
lors do lit nomination au Cardinalat du Patriarchs Maximos IV; cf. aussi,
Laurentin R., "Bilan du Concile", Edit. Seuil, Paris, 1966, pp. 22, 25, 384.
Ces "remous" d'il v a vingt ans sons-ils la cause du "silence" stir la nou-
vclle petition de Mgr. Ghattas?
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ces la conviction que le Concile Vatican !/ est un don de Dieu a
I'Eglisc et au monde; adherant pleinennent an Concile nous v voyons
une. source offerte par )'Esprit-Saint pour aujourd'hui et pour
dernain. Ne nous arretons pas crux erreurs, aux confusions, aux fau-
tes, qui, a cause du peche ct de la faiblesse des homilies, ont occa-
sionne des souffrances au scin du Peuple de Dicu. L'F_glise, nous
Ic croyons fermement et nous Ic vovons, trouve aujourd'hui darns
le Concile la lunniere et la force quc Ic Christ a promis de donner
aux siens a chaque age de I'histoire".
Notanda : la C.M., comme it a ete mentionne plus haut, a accueilli
positivemcnt le Concile. On n'a pas eu connaissance, parmi nous,
de contestataires publics, encore moins que quciques uns des
ncitres, en se flattant du Concile, aient lie panic avec des groupes
Bits "traditionalistes" ou''progressistes". II est, d'aillcurs, uric cons-
lante historiquc Bans la C.M.: cite est une Congregation qui, depuis
ses origines, a maintenu fidclite et devotion particulieres aux Papes
et aux Conciles (2). II appert egalement que la C.M., aujourd'hui
comme par le passe, ne fait pas grand fracas theologique: elle ne
peut arhorer des specialistes dans les sciences ecclesiastiques qui
soient sur les "crcnaux", st- les "avant-postes", oil "en Pointe" dans
cc domaine; on suit "Ic gnus des sages". Cc "label" est-il etroite-
mcnt lie a ceux de ''la simplicitc" et de "1'humilitC" qui, de par Ics
Constitutions et les Regles Communes, nous caractcrise?, ou biers
c'est affaire de simple "bon seas" ou carence fonciere? C'est une
question que nos historiens pourraient "creaser"...
Neammoins, quant a I'application du Concile, a-t-on remarque,
on n'en est pas pleinemcnt satisfait". II est advenu, en effet, que
des confreres, en nombre rcduit, en ont psis a (curs wises soit pour
(2) Vuir les efforts de Si. Vincent pour la condarnnation du Jansenisrne
ct, apres eelle-ci par la Bulk " Cwn uccasione", ses avis aux mernbres de
la CM, aux Filles de la Charilc ct aux Religieuses de la Visitation, pour
)'acceptation du document papal et aussi son action aupres de cvcques (cf.
SV, VI, 88, 533 (ES, VI, 87, 490); VII, 424 (ES, Vii, 364); XI, 156 (ES, XI, 83);
XI II, 678, 734; IV, 620-622 (ES. IV. 577-579) SV, pages de )'edition de Coste,
ES, pp.. edit. espagnole; Coste, ".tlnrnsieur Vincent", III, pp. 171,191; Roman
"San Vicente de Paid". I, Biogralia, BAC, Madrid, 1981, pp. 613.625. - Les
actions et circulaires des Soperietu•s Generaux: v.g., Al. Jolly sur le Quie-
ti.lnte, do Al. Bonner Ions de la Bolle ''1'rti,r;ertitus", de Al. F.tiema, apres Vati-
can 1(cl'. "Circulaires des Superieurs Generaux", 1, pp. 187, 261-271, 333-335;
111, 573-574); de memo, M. Fiat apres la condamnation du Mode rnisnte ("Cit'-
culaires des Sup. Gen.", IV, pp. 699-707), et Ic P. Slaut'rv apres Vatican It
("VINCF.NTIANA'', 6,''1965, pp. 182-184). Voir aussi: " Amiales C'M'', Paris,
tom. 89, a. 1924, pp. 800-802, 806, 814-815, 847-851, 857-858. 945-946; tom.
90,. 1925, pp. 147. 152; torn. 114-115, a. 1949-1950, pp. 15, 36; turn. 119-120,
a. 1954-1955, pp. 352-353; tom. 121, a. 1956 pp. 141-142; turn. 122, a. 1957,
p. 426; S. Poole, "A History of the Congregation of the Alission, 1625-184.3,
a. 1973, pp. 39, 41,64-73.
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retarder, snit pour outrepasser quelques aspects du Concile, notanr
ment sur la Liturgic. Cela a cree des frictions au sein de quelques
communautes locales et avec les autorites internes ou des evcques.
D'aucuns v ont perdu leur "credit evangelisatcur" et d'autres y ont
meme perdu Ieur vocation vincenticnnc.
II se pourrait qu'il y ait encore parmi nous quelques tins qui
n'auraient pas saisi I'esprit du Concile, et, tout en appliquant la
lettre, le videraient de son contenu, ou bien d'autres qui en reste-
raient encore a ressasser les erreurs conunises pour regretter "Ies
temps jadis". Le Message des Eveques ne va pas dans cc sons. Un
chacun de la C.M. devrait s'v ranger sans reserves, je crois, car,
a tout le moins, it est dit Bans ('Introduction des Constitutions: "la
C.M. Vcut, au soul Ile de Vatican II, renouveler son action apostoli-
que et sa vie daps le monde do cc temps".
2 - "Les structures et les relations a I'interieur de I'Eglise doi-
vent refleter et exprimer cette communion (celle qui decoule du fait
que "les membres Ic sont de ('unique corps du Christ dans Iequel
habitc ct agit ('Esprit-Saint").
Notanda : nos structures actuellcs (consultations a tous Ies
niveaux, dialogue, participation, autonomic des Provinces sur bien
des points, etc.) ref letent et expriment cette "coniniunion"? A sim-
ple vue iI semblerait que "oui". Mais on pourrait cn douter si on
regarde de plus pres certaines de ses applications: v.g. la "commu-
nion " entre Provinces pour Ies transterts de confreres; elle se
trouve, de fait, considerablement retardee, pour ne pas dire blo-
quee, Vu Ies conditions exigees (cf. Statut 51,9°). La synthese des
reponses a la CPAG-86 (cf. VINCENTIANA, 6/1985, p. 377, 403, 428)
fait etat de la dentande de "faciliter Ic transfert de confreres (['tine
Province it I'autre", et, de meme, deux Postulats (Provinces (1ti Peroti
et du Chili; cf. VINCENTIANA, 6/1985, pp. 457, 458). C'est tin exem-
ple que je tie suis pose plusieurs fois en constatant les obstacles
que devait affronter le Superieur General pour repondre a des
demande imperatives. L'AG-86 y fera-t-elle "quelque chose" pour
"lacilitci Ics choses" a cc niveau?
Un autre exemple a propos des "relations": Ies Constitutions,
art. 21, 23, expriment tin des aspects de la vie communautaire en
disant quelle "est one marque distinctive de la Congregation et soil
mode habitue ) de vie". Independamment du decalage cntre Ies deux
adjectifs "distinctive" et "habituel ", voici que le Statut 14, §1, laisse
des espaces qui ouvrcnt la voie a des situations de "diaspora": en
fait, au debut de 1986 , on comptait , parmi les 3680 pretres , freres et
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diacres permanents de la CM, 678 confreres, i.e. le 18,42%, qui
vivaient hors de la maison canonique a laquelle its appartiennent,
et, de ceux-ci, 424 qui vivaient " seuls" , isoles sans la compagnie
d'un autre confrere, et ce chiffre represente le 11,52% (il ne com-
prcnd pas les malades et les pretres-etudiants qui, de cc fait, sont
parfois obliges de vivre "scuts"). Tout de mcmc, que le 11,52% des
prctres, freres et diacres permanents vivent "souls", et cela a cause
des travaux que la CM a acceptes, voila qui donne it reflechir sur
le decalage des "structures" et des "relations " au sein de la CM.
Sur cc point , aussi I'AG-86 }- fera-t -elle "quelque chose"?
3 - "Celle-ci ("note spirituelle du mysterc de I'Eglise") a pour
premiere caracteristique I'appel universe! d la saintete adresse it
sous les fideles, comme it Vest a ceux qui, par leer etat de vie, sui-
t'ent !es conseils dvaugdliques ".
Notanda : L'art. 1,1 °, des Constitutions est Clair a cc sujet: notre
saintete est Celle de "correspondre a notre vocation": tout est la.
C'est I'affaire d'un chacun, et d'un chacun "aver sa Communaute"
et "avec la Communaute"
4 - "Nous poursuivrons... sans relache, dans la foi et l'espe-
rance, notre recherche de !unite des chretiens".
Notanda : pour cette smite la CM a cu un grand pionnier, le P.
Fernand Portal (1855-1926) (3). On peut s'en rendre compte davan-
( 3) c.f.: "Annales CM'", Paris, tom. 91, 1926 , pp. 651-655; D . C., 1926, col.
401-411; 1927, col . 1623-1633; Ii. Hemmer, "Monsieur Portal" , Bloud & Gav,
Paris , 1947; Jean Bernard , "Nees ceux de I'autre bond, nn pretre cevenol''
Montpellier, 1973; Regis Ladous , " L'abbe Portal, et la ca,tpagne anglo-
romaine, 1890-1912 ". Universite de Lvon , 1973; "Bulletin des Lazaristes de
France" ( BLF), 1975, n° 49, p . 29; n° 52 , pp. 1-16 (ici un article de lean Gon-
thier CM sur "Fernand Portal , Fils de S . Vincent de Paul ". c'est le plus ins-
tructif sur !'aspect vincentien de M. Portal ); 1976, n ° 53, pp . 1-12, n° 54,
p. 40, n° 55, pp . 16-20, 24 - 33, n° 56, pp. 26 - 27; 1977, n ° 58, pp . 16, 33, n°
59, pp . 1.10; 1982, n° 85 , p. 50; 1984 , n° 93 pp . 27-33; ";Mission et C'harite",
Paris, 1961 , pp. 168 - 182; 1963 , pp. 42 - 57; 1964 , pp. 195 - 227; 1967, pp . 10-27;
".4nales CM ", Madrid, 1926, pp. 629-634 ; 1976, pp . 392-406, 577-583, 625-771
(esta ultimas paginas son on amplio estudio sobre "Fernando Portal, pio-
nero del ectonenismo cat6lico"donde el P. Jesus Maria Aluneta CAI completa
su trabajo realizado en 1964 para su licenciatura en Teologia ): "Annali CAN,
Roma , 1977, pp . 16-21, 90
-
108; D.C . 1977, pp . 18-25; "VINCENTIANA",
5-6i]976, pp. 241 . 247; "C 'inquantenaire de la ,tort du P. Portal " ( c'est une
brochure de 57 pages qui contient le recit , messages , conferences , articles
de presse , lors des celebrations , le 20 juin 1976, a Chambery , aux Corbieres
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tage en lisant le recent gros volume , " Monsieur Portal et les liens",
do Regis Ladous (4). Le P. Portal fut tin pionnier (5) dans le spheres
de ses hautes relations, mais, dans Ic terre a terre de la pastorale
ordinaire, et dans Ies secteurs a predominance protestante, de nom-
breux confreres "faisaient de l'ucumenisme"; apres Vatican II,
cette pastorale a pris de I'ampleur du moins en Europe, en Ameri-
que du Nord (6); elle est entree dans le moeurs et ne fait plus "Ies
et a la crspte sur la tombe du P. Portal, editee par I'archeveque de Charn-
berv, en octohre 1976); "('Mite des Chretierrs ", Paris, n° 22, avril 1976 (nom-
breux articles). Et... un complement, en derriere minute, qui fera, sans doute,
sauter de joie le P. Portal en son eternite: ''Lettre dit Card. Willebraruls aux
deux co-presidents de la Commission Internationale ant'licanelcatlrolique",
signee le 13 juillet 1985 et puhliee par I'Osservatore Romano le 8 mars 1986:
c'est une lettre de portce "historique" car elle ouvre to voie a "une nou-
velle consideration sur les rites de ('ordination de I'eglise anglicane... con-
sideration qui pourrait conduire, en cc qui conccrne I'Eglise Catholique,
a un nouveau jugemem sur la validite des rites anglicans pour It's futures
ordinations". Otte de chemin parcouru depuis la Bulle de Leon XIIi, "Apos-
tolicae curee" qui causa rant de " dehoires'' all "pionnier "M. Portal!
(4) Regis Ladous. ",t•lonsieur Portal ei les siens", Edit, Cerf, Paris, 1985,
521 p.; I'auteur, professcur a I'Universitc de Lyon, avail deja public, en 1977,
aux Editions Nouvelle Cite, on "Fernand Portal, rehire I'Lglise de Ioujours",
rccueil de textes du P. Portal.
(5) Le mot revient souvent quand Ies auteurs parlent du P. Portal: voici
un exemple parmi beaucoup d'autres: ''el P. Portal ha entrado en la histo-
ria del Lcunterrisnro catulico, como sit primer pionero.... (su) actividad en
este Campo justitica su inscripcion en los angles de Ili historia eclestastica
cumo el pruner adelarttado del ecunierrisnur catulico moderno" (J. M, Muneta
CM, "Analcs", Madrid, 1976, p. 627).
(6) C'est le travail, en particulier, de nos confreres ''cures" ou ''pro-
lesseurs " qui ont a faire aver route sorte d'ouailles ou d'eleves de religion
protestante; e'est le contact amical avec des pasteurs protestants (v.g. des
contreres, en Angleterre, les re(;oivent pour reciter ensemble la I.iturgie
des Heures et partager ICs repay, une oil deux fois par semaine); c'est la
collaboration avec des pasteurs protestants qui font partic du corps ensei-
gnant de quelques uns do nos seminaires (v.g. au "St. John" de Camarillo,
USA; de memo le "Dc Andreis" quand it se trouvait a Lemon, mais je ne
sais pas si le fait continue maintenant a Denver); c'est la predication avec
des pasteurs protestants darts des missions populaires conune cello tie Pri-
vas(cf. VINCENTIANA, 1/1984, pp.43-53; 4-5/1985, pp. 280-287); cc soul des
travaux d'erudition (font it v it des references plus haut a la note n° 3, oil
hien la rccente elude de I'inlatigable et "polyvalent" P. John J. McDonnell
CM, de not re Universite "St. John" a New York. "The World Council of
Churches and The Catholic Church", 467 pages, Edit. E. Mellen Pres, New
YorkiToronto, 1985; c'est sa these de doctorat en theologie: a cc propos,
j'ai etc_ ctonne de voir que le P. Portal nest mentionne clans cc livre que
trois fois (deux par le soul nom, pp. 127 et 130, et une avec, at plus, une
simple ligne sur sa methode de discussion, p. 129); sans douse le sujet de
la these portait sur le developpement des idees a un autre niveau , cepen-
d:rnt je pcnsc , que le chapit 'e cinq se pretait a souligner davantage I'action
occunicnw.tc du P. Portal.
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cinq colonnes a la une" sur les journaux. 11 en va tout autrement
en d'autres regions, comme l'Amerique Latine, of une "pastorale
u cumeniste" butte contre la proliferation des "sectcs" farouche-
ment coupees des "grandes eglises protestantes".
Dans le "monde de I'orthodoxie", des confreres aussi "font de
I'aecumenisme", si l'on peut dire, "sur Ic tas". Nos confreres de
Thessalonique, d'Istanbul ou d'Ethiopie accomplissent un travail
fort meritant (7); en Iran, a cause de la situation actuelle, it reste
en souffrance; a Rome, et a un autre niveau, est connu le travail
de nos confreres du "Leoniano" (8) .
L'art. 4 de nos Statists noes incite au "dialogue eecutnenique";
le Synode nous invite a poursuivre, "sans relache, dans la foi et
l'esperance, cet apostolat "pour l'unite des chretiens". Je pense que
beaucoup des notres en seront reconfortes. Je pense, aussi, que cer-
tains, en situations difficiles, n'oublieront pas les recornmandations
de St. Vincent "pour l'agir en cet apostolat" (9).
5 - "Le Message de Vatican 11, comme celui des Conciles qui
ont jalonne l'histoire de l'Eglise, rte pourra porter des fruits que par
un effort perseverant et soutenu dans le temps et si nous lisons ces
textes d'un cczur ouvert et disponible".
Notanda : lire les testes de Vatican II: it faut supposer que la
grande majorite des membres de la CM les a tous lus et etudies
lors de leur publication, et clue plusieurs foil en a relu les textes
fondamentaux. Maintenant Ic Synode invite a une nouvelle lecture
(7) pour Thessalonique, voir Jean Louvaris CM, ''L'Oectmnenistne en
Greve et plus particulierement a Thessalonique", BLF, 11° 102, pp. 34-40; pour
Instanbul, cf. BLF, n° 90, p. 28, et "Sankt-Georgs Nachrichten", janv. 1986,
pp. 2, 12-14; "Sankt-Georgs-Blatt" fev, 1986, pp. 2-4, 12-14; mars 1986, pp.
2-3, 6, 10-14; pour l'Eihiopie, "NUNTIA CM", 2/1983, n° 30.
(8) n'importe quel confrere peul s'en rendre compte en regardant les
dcux dernieres pages de la couverture do l'Ordo CAI (liturgique), le 11° 33
de la collection "Subsidia" des "Ephemerides Liturgicae" et la collection
des Conferences sur Liturgic et Oecumenisme du Centre St. Serge, tout un
ensemble de productions du C.L.V. que dirige le P.Luigi Molinelli CM aver
le concours d'autres confreres.
(9) SV, I, pp. 66, 295, 429, 469 (ES, I, pp. 130, 320, 441, 470); IV, p. 53(ES,
IV, p. 54); VII, pp. 567( ES, VII, p. 481); VIII, p. 526 (ES, 11, p. 367); Xl, pp.
34, 399 (ES, XI, pp. 727, 278); XIII, pp. 49 (ES, X, pp. 54-55); XV, p. 161.
On pourra lire avcc profit "St. Vincent et les Protestants" ("Mission et Cha-
rite", 1963, pp. 33-41) et, du P. Etienne Diebold CM, "La participation des
tideles catholiques a la tache oecumCnique" (idern "M&Ch.", 1966, pp.
272-280).
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faits "d'un caeur ouvert et disponible". Deux adjectifs de lecture
qui, pout-titre, n'existaient pas toujours dans I'immediat du post-
Concile. Aujourd'hui, scmblerait-il, it en va autrement, du moms
chez nous. Aussi, it nous est plus facile de "relire" ces textes. C'est
le point de depart pour "un effort perseverant et soutenu" afro que
le message du Vatican II puisse porter des fruits, qui viendront
s'ajouter a ceux qu'il a deja portes.
6 - "Chaque cotntrtunattte est... appelee a approfotidir les exi-
gences concretes du nrvstere de 1'L'glise et de sa conrrntntiort ".
Notanda : nous somrnes une des "communautes reconnues offi-
ciellernent Bans I'Eglise". Cet appel s'adresse done a nous. Com-
ment y repondre? A chaque communaute (locale ou provinciale) de
voir la fawn d'etablir le "modus operandi" pour parvenir a cet
approfondissement. Pour ce faire, les mecanismes ne manquent pas
(reunions mensuelles, rencontres, assemblees, etc.). Notts avons ten-
dance a voir et a juger des choses, et aussi de I'Eglise, de l'exte-
ricur. Aspect non negligeable, certes, puisquc l'Eglise est, a la fois,
divine et humaine et vouloir s'en tenir uniquement a l'un de ces
deux aspects, ce serail en deformer la vision. Neanmoins le Svnode
a acccntue I'aspect de "mystere", puisquc, a-t-on dit, ces dernieres
annecs on avait accentue I'aspect humain.
Et non seulement a accentue. l'aspect "mystere de I'Eglise",
mais aussi "sa communion". "Communion" presuppose "union"
et cello-ci a son fondement clans I"'unite ". Voila bien des aspects
tie la communaute que Pon retrouve dans nos Constitutions et qui
peuvent se concretiser cn "partages" dc toute sorte de biens. Lin
approfondissernent de ces exigences pourrait declencher des ini-
tiatives; la synthese de la CPAG-86 fait echo a quelques unes que
proposent des Provinces (cf. VINCENTIANA, 6/1985, pp. 372, 376,
377, 379, 381, 382, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 423, 427,
428, 430, 432). Bcaucoup de ces initiatives se trouvent deja dans
les Constitutions ou clans les Statuts; it ne reste, et c'est le princi-
pal, que de les mettre en pratiquc...
7 - "La joie et I'esperattce qui viennent de Dieu peuvent aider
les homnres, s'ils levent lours yeux viers la cite d'en-haut, a surmon-
ter des setts terre tome tristesse et totue ant,'oisse".
Notanda : en travaillant directement pour et avec les pauvres
on court le danger de se laisser obnubiler par les tristesses et Ies
angoisses constatecs; de la a ne s'occuper que des solutions ten-t-
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porches et matcrielles, it n'y a qu'un pas, et a en oublier Ies solu-
tions morales et spirituelles. Or voici quc le Synode accentue In
dimension surnaturelle dans noire strategic apostolique, tout en
signalant que celle-ci dolt ceuvrer conjointement stn- les deux
paliers: Ic spirituel et le materiel. C'est, comme nous savons, "du
Saint Vincent" tout put'.
8 - "Noun rows invilons a vous v preparer (au Synode do 1987
stir les Lacs) dans chacune de vos eglises particulieres".
Notanda : parmi les Imes, la CM a particulierement en charge ceux
dont I'apostolat s'inspire de St. Vincent. De par le monde its sort
aux alentours dun million (200.000 "dames do la charite", 55.000
des Jeunesses mariales et vincentiennes, 700.000 des Conferences
d'Ozanam). Les art. 1,3° et 15, des Constitutions et IC Statut 7 noun
demandent d'avoir un sum special de ces la'ics et aux niveaux de
]'aide spirituelle et do Ia formation. Paradoxalement tres peu de
confreres sort dedies a cc service. Je sais Bien que la mist en place
de nouvelles relations juridiques, ou ('absence d'elles, posent quel-
ques problemes. Mais, au-dcla de ces problemes conccrnant des Pro-
vinces an sujet des deux premiers grouper, it reste ('aide "vincen-
t icnne" que ICS "relations tie fanrille" lions r'eclament, La prepara-
tion du Synode 87 peut ctre une bonne occasion pour quc la CM
ref lechisse sur son travail avcc les "talcs vincentiens". En aout 1985,
la Clapvi t• a consacre sa Rencontre do lima; sa revue, aux n° 48
ct 49, en a public la plupart rte scs travaux; VINCENTIANA, 4-5/1985
v aussi consacre unc bonne part de ses pages. Cc ne sons que des
potcaux indicatcurs dune marche a entrcprendre on a poursuivre.
Pour le Synode tic 1987, le P. Giorgio Miscia CM en fournit deja
les premieres crapes (10). En tout cas ('invitation du Synode est,
pour la CM, tine nouvelle occasion d'intensifier son action aupres
du la'icat "vinccntien".
II. LA 1) 1: CLA RATION FINALE
Chaqu'unc des cinq parties de cette Declaration se termine par
une serie de suggestions. Voici cellos qui, a mon avis, nuns touchent
plus directentent.
1 ° ."Elahorer an prograninre pastoral en rue dune corrais-
sance et acceptation du Concile".
(10) ''Anmali delta Carlin", Roma , 1986, rr° 1, pp. 4-7.
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Notanda : evidemment Lin chacun peut elaborer un programme per-
sonnel pour "rafraichir" sa connaissance du Concile. D'autre part
la CM dispose de deux movers: a travers Ies projets provincial ct
locaux, et dans le cadre de la formation permanence. Cette sugges-
tion de la Declaration rejoint l'appel du Message des Evcques: Sc
rernettre a I'etude du Concile. Ici, de plus, it v a la demande (Vela-
borer un programme assez waste. Celui-ci, dit Ie Svnode, doit "inter-
venir plus part iculierement dins la formation permanents des prc-
tres et des seminaristes". Sont done concernes plus explicitement
les conseils provinciaux, les commissions d'etudes ou de formation.
Le but de cc programme est double: connaissance et acceptation
du Concilc. Pour atteindre Ic but, it ne s'agit pas dune question
d'organigramme ou de cronogramrne, seulement, mais aussi et sur-
toit, d'une question d'intcndance si I'on peat dire: prevoir et four-
nir les homrnes et les materiaux necessaires (1 I ). Cette observation
pourra paraitrc a ccrtains par trop superflue, puisque vela va de
soi. Pourtant, je puis (lire que ('observation a son fondement: en
effet, it y a de par le monde, et meme Bans la " Chetive", des gens
qui pensent que la "bonne volonte" suffit pour atteindre un but
de "connaissance" ou "d'acceptation"; or s'il est avers que la seule
"bonne volonte" sous mene tout droit au ciel, par contre, ici-bas,
elle ne suffit pas du tout pour realiser un objectif precis, dons, "a
bon entendeur, salut!"
2°. Formation des candidate an sacerdoce. Deux suggestions:
"formation non seulement intcllectuelle. mais eeulement spiri-
tuelle" et cela "dans ('esprit du Decret "Presbvterorum ordinis";
et la seconde: "Sur la formation philosophique et la facon d'ensci-
gner la theologie, itre attentif au Decret "Optatam totius" n° 16,
avec la "recommandation que les manucls ne se limitent pas it expo-
ser la same theologie dune maniere scientifique ct pedagogiquc,
mais soient irnpregnes du vrai sens de I'Eglise".
Notanda : deux suggestions qui concernent en premier lieu nos
maisons de formation et, en dcuxicme lieu, les seminaires dioce-
sains dont nous aeons la direction ou chez lesquels nous collabo-
rons. L'art. 78 de nos Constitutions rassemble le contenu de ces
suggestions; la "Ratio formationis" pour le seminaire interne en
est un exemple condense aussi. II review plus particulierement aux
Directeurs de nos seminaristcs ct de nos rtudiants a tcnir contpte
de ces suggestions. Des Provinces demander( Line ''Ratio" pour toll-
(11) parmi d'autres, ''una herramicnia de trabajo" pour ('etude en
groups: "Guia para la auirnacion cornciliar de' la comunidad cristiuna" de
Jose Maria Vigil, aux Edit. Paulinas, Madrid, 1986, 238 p.
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tes les stapes de la formation (cf. VINCENTIANA, 6/1985, pp. 381,
385, 407, 411, 431, 435); 1'AG-80 avait dcmande une "Ratio" pour
Ic seminaire interne et c'est chose faite (cf. VINCENTIANA, 11983,
pp. 224-280); I'AG-86 fera-t-elle "quelquc chose" sur cc point?
3°. "Est recornzrnandee tote etucle pour etaminter- si le principe
de subsidiarite en vigucur dans la societe hurnaine petit titre appli-
que a /'F-'lise, et daps quelle mesure, commie duos quel seas, l'appli-
cation pourrait ou devrait titre faire".
Notanda : recommandation pour le moins surprenante, a mon axis.
Voici pourquoi:
a. le Concile Vatican II n'emploie I'cxprcssion "principe de sub-
sidiarite" qu'en relation avec la societe civile au sujet de ('educa-
tion (G.S., 3,6) et au sujet des rapports economiques clans la corn-
munaute intcrnatinnale (GS, 86, c); it est vrai que I'id6c dc cc prin-
cipe et son application se retrouvent tout au long des divers docu-
ments conciliaires (12);
b. "Ecclesiae Sanctac", II, 18, sans mentionner ('expression,
dit qu'il fact I'appliquer dans les relations a l'interieur des com-
munautes r'eligieuses;
(12) Dans Ics quatre principaux, voir en particulier: LG, 23, 27, 28, 37;
DV, 22. 25; SC, 36, 37, 119; GS, 16, 17, 29-31, 44, 92. Cc principe est a mettre
en relation avec ceux de "communion", "cooperation" "decentralisation",
"participation", etc. qui se trouvent aussi tout au long des documents con-
ciliares. Uri expert chevronne du Concile, G. Thils, de l'Universite de Lou-
vain, Ic rappelait l'annec derniere: "A Vatican 11. en effet, it a ete fait appel
a la subsidiarite. 11 s'agit d'un principe de philosophic sociale scion lequel,
explique "Quadragesimo anno", 'I'Etat doit reconnaitre aux particuliers et
aux organes inter•mcdiaires les fonctions et attributions qu'ils sort en
mesure de remplir par eux-memos, de ]cur settle initiative, et par leurs pro-
pres moyens (cf. G. Thils, "La prirnaute pootificale", Gernbloux, Dueulot,
1972, pp. 240-242). Face aux Etats totalitaires, i] s'agissait de sauvegarclcr
Ia place des groupernents inter•rnediaires et surtout les droits de la personnc
humaine_ A Vatican 11, l'idec de subsidiarite fut appliques a la communion
ecclesiale. Ici, aussi, it s'agissait de maintenir la consistanee institution-
nelle propre aux eveques, aux Eglises locales, aux Conferences episcopa-
Ies, aux lairs et a (curs associations. "Cori est extrCniement fecond", ecri-
vait a I'epoque le Cardinal .1. Danielou. C'est one question de honne organi-
sation de l'Eglise, et presque one question de bon lens, "que les problemes
qui peuvent titre resolus a tin niveau infericur soicnt resolus a cc niveau.
Et c'est de cc point de vuc que cc principe de subsidiarite applique a I'Eglise
me parait extrcmcment valable" (O.R., M. heb. trae.. 13-111-1970). Les debats
de Vatican II ont en effet abouti a des resultats doctrinaux appreciables
cn tous ces domaines: on ne pout repeter ici cc qui y a ete (lit du role des
lairs, de la collegialite episcopale, des Eglises locales" (cf. "Nouvelle Revue
11teolo,gique", tom. 107, n° 1, 1985, pp. 29-30).
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c. en consequence nos Constitutions, et approuvees par le St.
Siege, reprennent cc principe, sans le notnmer expressement (n° 98)
ct en Ic nommant dircctement (n° 137, 3° ct 153, §2);
d. 1'expression "principe de subsidiarite" ne se trouve pas Bans
le nouveau Code de Droit Canonique, cependant I'idee de cc prin-
cipe et de son application determinent plusieurs canons (13);
e. et voici que Ic Synode tout en recommandant 1'etude sur cc
principe, et en tenant conipte de cinq nuances ou possibilites, ajoute
une reference assez curieuse; it s'agit d'un passage d'un discours
de Pic XII (14) aux Cardinaux oit it fait siennes les paroles de son
predecesseur Pic X1 (15): le passage en question dit ceci: "enunciava
on principio di generale valore, vale a dire: ciir the gli uomini sin-
goli possono fare da se e con le proprie lot re, non dcve essere Ioro
tolto e rirnesso alla conntnita, principio the vale egualmente per
le comunita minori e di ordine inferiore di Ironic alle maggiori e
piu alte. Poiche, cost proseguiva it sapiente Pontefice, ogni attivita
socials e per natura sua sussidiaria; essa devc servire di sostegno
per i membri del corpo sociale, e non mai distruggerli e assorbirli.
Parole veramente lurninose, the valgono per la vita sociale in tutti
i suoi gradi, ed anche per la vita della Chiesa, senza pregiudizio
delta sua struttura gerarchica".
I. face a ces donnees je suis reste perplexe: quel est le seas
exact de cette recommandation?, a qui s'adresse-t-elle? En effct Ic
"principe de subsidiarite" a une asset longue "histoire" Bans les
debats conciliaires et svnodaux. Sous des apparences anodines it
recouvre des consequences tres sensibles, pour le gouvernement
Bans I'Eglise et dans les communautes rcligieuses. Je rappelle, done,
t ►n peu cette "histoire".
(13) Deja au Svnode de 1967, Ics Peres acceptent les principes inspira-
teurs de la revision du Code de droit canoniquc; parnti ces principes cclui
de la subsidiarite Iequel "est favorablement accucilli par sous" et "certains
demandent quit soil ctendu de facon analogiquc des rapports de I'Eglisc
universelle ayes les Egliscs particulieres aus rapports entre la hierarchic
et les fideles, entre les ordres religicux et a l'interieur de ces derniers" (/h)crv-
ntentation Car/rolique", 1967, col. 19711. Et a l a demande stir la facon d'appli-
quer le principe de subsidiarite dans I'Eglise pour le futur Code, la vota-
tion donne 128 "placer", 58 "placet juxta modum" et on scul ''non placet"
( D.C., co t. 1973). Le "principe de subsidiarite " a des applications plus con-
cretes aux canons 221, 445, 631, 632, 686, 1263, 1279, 1292, 1304; on pew
Irouver d'auttes riderences aux pages 6, 7, 16, 21, 174, 312, 450, 451, 456,
859, 896 de I'ouvrage '' The Code of Cation Law, A Te.tt and C'ooimentarv''
a charge do la "The Canon Law Society of America", Paulist Pres, New York,
1985.
(14) A.A.S.. vol. 38, a. 1946, pp. 144-145.
(15) Dans ''Qnadrut essiaro anno". A.A.S., vol . 23, a. 1931, p. 203.
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- et d'abord qucl est le fondernent et le stns du principe de
subsidiarite? Son fondement est la dignitc de la personnc humainc
(droits et devoirs de la libert6, do la participation, etc.) et I'inter-
dcpendance des relations humaines quc comportent ICs structures
des complementarites dans la societe; fondernent d'ordre ontolo-
gique et merne d'ordre physique des choses. Principe, comrne je I'ai
cite plus haul, que Pie XI a rappele, que Pie XII a repris, et qu'a
mentionne Jean XXIII dans la "Mater et Magistra" (16). Au cours
du Concile, iI a Cte aussi plusieurs fois rappele et on en a donne
des definitions. En voici quclques uncs: "il faut laisser faire aux
organismes inferieurs tout cc qu'ils peuvent" (17); "cc qu'un infe-
rieur peut faire facilernent, liciternent et validernent par lui-meme
ne doit pas titre reserve au superieur" (18); "un pouvoir superieur
ne doit pas s'attrihuer des fonctions qui peuvent titre exercees a
un echelon moms Cleve" (19). On est, done, fort loin du classique
"de minimis non curat praetor" que d'aucuns, joyeux inconscients
(?), assimilaient au principe en question.
- Sur la Iancee de ses innnediats predecesseurs Paul VI, et
hors du Concile, signale quc Ic principe do subsidiarite "fait par-
tic de Ia doctrine sociale de I'Eglisc" (20), qu'il "doit Ctre applique
dans Ic domains do ('assistance publique" (21), qu'il "doit inspirer
les relations entrc ('autonomic de la personne et les grouper
humains" (22).
- Mais deja au Synode de 1967 et ensuite a celui de 1969, on
eommenca a faire des distinctions tout en acceptant le principe:
tine chose est la societe civile et autre chose la "societe dite Eglise";
ainsi le Card. Dopfner (23) et Mg. Felici (24), en 1967. Et, en 1969,
Mgr. Philips (25), Mgr. Colombo lequel signale d'autres distinctions
a faire pour l'application du principe quand it s'agit des questions
disciplinaires et pastorales et des questions doctrinales concernant
la foi et les mrrurs (26). A I'ouvcrture du Synode de 1969, Paul VI
(16) A.A.S., vol. 53, a. 1961, pp. 414,417-418, 439.
(17) Mg. Gargitter (D.C., 1963, col. 1672, note 7).
(18) Card. Koenig (D.C., 1963, col. 1676, note 1).
(19) Mgr. Schoiswohl (D.C., 1963, col. 1691).
(20) D.C., 1964, col. 251, a la Semaine Sociale du Chili.
(21) D.C., 1964, col. 709, au Congres de ('Association Nationale Italienne
des organisnics d'assistancc.
(22) D.C., 1964, cot. 721, a la Semaine Sociale d'Italie.
(23) Caprile G., "11 Sinodo der Vescovi", Ediz. "La Civilta Cattolica",
Roma, 1968, p. 106.
(24) ibid., 92, 127.
(25) D.C., 1969, p. 1018.
(26) D.C., 1969, p. 968.
- 92 -
avait dcja souligne uric condition d'une "humble et sage prudence"
pour que l'application du principe soit dans la ligne de la commu-
nion ecclesiale entre les cpiscopats et le Siege Apostolique (27). De
fait c'est le point nevralgique de I'application du principe de sub-
sidiarite dans les rapports entre le Pape/Curie Romaine et les eve-
ques/Conferences episcopales; Mgr. Ramanantoanina 1'exprima clai-
rement: "I'obligation de respecter le principe de subsidiarite est
un signe des temps; voyons clairement cc que signifie cc principe,
applique aux rapports des Conferences episcopales avcc le Souve-
rain Pontife" (28). Toutefois Ic rapporteur du groupe francophone
II y met des nuances: "cc principe est difficile a manier, car it revel
des sens divers dans le Droit civil et dans le Droit ecclesiastique;
d'autre part c'est un principe affirme dans "Mater et Magistra" a
propos de la vie civile, mais le passage au plan ecclesial est d'un
autre ordre; it faut done conserver I'idee, mais sans insister sur
le terme meme de "subsidiarite" (29) et it continue en indiquant
que, pour- cela, it suffirait d'appliquer le n° 8 du Decret "Christus
Dominus" err cc qui concerne les eveques et que son groupe estime
"qu'il faut ctendre cc principe aux Synodes patriarcaux et aux Con-
ferences episcopales" (30).
- Depuis, les debats se sont poursuivis sur cc point (31) et ont
rebondi, si Pon peut dire, au Synode de 1985 (32) et dont tcmoigne
Ia suggestion sur laquelle je rn'interroge. Par ailleurs, it n'y a pas
eu, a ma connaissance, des "distinctions" ou des "debats" sur
I'application du principe dans Ic gouvernement interne des ordres
ct congregations rcligicuses ou de vie apostolique: le Card. Suenens,
a propos du futur Code de Droit Canonique, avait deja souhaite,
en 1967, que I'application du principe de subsidiarite devrait s'eten-
(27) D.C., 1969, p. 958.
(28) D.C., 1969, p. 965.
(29) D.C., 1969, p. 1016.
(30) D.C., 1969, p. 1016.
(31) autour du sujet, it y a touts une litterature; voir les articles, sui-
vis dune vastc bibliographic, "F.1 principio de subsidiaridad en la h;le.sia"
de 0. Karrer dins l'ouvrage "La lglesia del Vaticano II", Edit. Flors, Bar-
celona, 1965, pp. 603-629, traduction de l'original en portugais "A Igreja
do Concilio Vaticano II", Edit. Vozes, Petropolis, 1965; it existe una traduc-
tion en italien , pp. 589-615, dans "La Chiesa del Vaticano II", Edit. Valles-
chi, Firenze, 1965; et "Canonizzazione del prineipto di sussidiaritd"de F.
Salerno, dans l'ouvrage "La collegiality episcopale per it futuro della
Chiesa", Edit. Vallecchi, Firenze, 1969, pp. 138-148.
(32) dans les rapports do groupe de langue latine, du groupe "A" de
langue anglaise , du groupe "A" de langue francaise ("Adista", 11° 3401-3409,
de 23/31 decembrc 1985, Roma, pp. 47, 32-33, 57); dans les interventions de
plusicurs Peres, tcls Mgr. I. Lorscheiter, Mgr. Denis Hurley, Mgr. Ndingi
Mwana, Mgr. J . Malone ("Adista", o.c., pp. 13, 15, 21, 33).
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dre "au rcligieux et religieuses , auxquels devrait ctre laissee plus
de liberte dans la determination du regime interne de leur propre
institut , au profit de la variete et de l'efficience apostolique" (33).
g. face, donc, a toutes ces donnees, it semblerait que la recom-
mandation synodale d'ctudier ('application a I'Eglise du principe
de subsidiarite et, de plus, vu le contexte des dcbats du Svnode do
1985, serait en vue d'eclaicir ('application du Principe uniquement
sur les rapports Pape /Curie Romaine et Evequcs /Conference epis-
copales . Mais, it me reste un "mais": le texte de la suggestion Wen
souffle pas mot , it park en termes gencraux , cc qui peut recouvrir
bien des aspects divers avec des consequences multiples...
h. Je pense que, pour le moment, cette suggestion ne nous con-
cerne pas. Je pense , aussi , que le St. Siege mettra en place une com-
mission pour rend re operatoire cette suggestion . Alors on verra exac-
tement quels sont le sens ct la portee de l'ctude ct qui doit Ia faire.
Que le lecteur m'excuse si je me suis etendu sur ce sujet: la reflexion
et ('experience ne demontrent que trop que les "grinds principes",
tous chaleureusement acceptes , snuff rent de scrieuses entorses
Iorsqu'ils touchent a des points sensibles . Et it m'a paru utile, ega-
lenient, de signaler que "quelque chose houge " clans I'Eglise; it vaut
tnieux en titre inforrue et, Ic cas echeant , nc pas titre pris au
depourvu . Done , au stade actuel de cette suggestion , it me semble
qu'il faut attendre que Ics instances superieures ( Secretariat du
Svnode, etc .) "allument la chandelle "; cola n 'empcche pas qu ' un cha-
cun pent etudier la question pour son compte , car en cette question
de "subsidiarite " serpentent des meandres fort broussailleux...
4°. '7l /aut, contitauellernent... analyser le s sines des temps ct/itt
que !'atnu,nce de l'Evan);ile soil plus Claire tttettt per4'ue ei que I acti-
vity do !'Eglise pour le salut du monde soil plus intense ei debutc-
che daps la vie"
Notanda: fart. 2 des Constitutions dit quasiment la meme
chose, mais donne comme acquis Ic contenu de ('expression
"signer des temps". Celle-ci a etc "mise en circulation", pour-
rait-on dire, par Jean XXIII (34); sans doute, Ic Christ I'avait
(33) "II Sinodo dei Vescovi", o.c., p. 107.
(34) cf. "Humanae Salutis", A.A.S., vol. 54. a. 1962. pp. 5-13, et en par-
ticulier cf. "Pacern in terris" ou, si bien l'expression ne se trouve pas thins
le texte original latin, elle est employee comme "one categoric do base clans
la construction de la pensee, a In fin de chacune des quatre parties princi-
pales do I'encvclique" (A.A.S., vol. 55, a. 1963, pp. 267-268, 278.279, 291,
293.296).
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employee (35), mais elle n'elait guere utilisee dins I'Eglise, ni dans
la theologie, ni dans la pastorale. Depuis, elle fait pantie du voca-
bulaire courant et son usage s'est generalise (36); dans les docu-
ments du Vatican II on la retrouve, si j'ai bien compte, quatre fois
de fa4on directe, et, indirectement par le mots "signer, voix", etc.,
en de nombreux tcxtcs (37).
Ici, le Synode ne met pas en cause l'usage theologique de
]'expression , mais demande qu'on Passe " ]'analyse des signes des
temps", et cela pour atteindre deux huts bien precis: une "annonce
de I'Evangile qui soil plus clairement perque ct une activite de
l'Eglise qui soit plus intense et debouche dans la vie". La demar-
che a faire parcourt plusieurs &tapes: la premiere, celle de "con-
naitre" ces signer; la seconde, les "decortiquer", les "analyser"; la
troisieme, les "discerner" pour y "deceler" en quoi ils peuvent ser-
vir a une plus efficace annonce de I'Evangile et it une plus forte
activite de I'Eglise dans le concret de la vie.
Or, it est facile de se meprendre stir Ic sens mcmc de ]'expres-
sion "signer des temps" qui a, d'ahord, tin contenu sociologique a
deux eventails: le premier, cc sont des "faits", i.e. "des phenome-
nes generalises, enveloppant toute une sphere d'activite, et cxpri-
ment Ics besoins et Ics aspirations de I'hurnanite presente" (38);
deuxiemement, ces faits, pour qu'ils soient "signes", doivent cau-
ser "la commotion dune prise de conscience, dans le mouvernent
de I'histoire" (39). Sans le "sursaut" de cette commotion, les "phe-
nomemes generalises" demeurent des "faits", mail tie sont pas
"signes" pour l'hurnanite. En outre, dans l'usage de I'Eglise, au con-
tenu sociologique de ]'expression, s'ajoute tin contenu theologique;
Paul Vl, qui avait deja st imule, dans sa premiere encyclique "Eccle-
siam seam", "]'attention constarnnient eveillee viers les signes des
temps" (40), le rappelle souvent et en a donne une large explication:
"l'expression "signes des temps" est passee dans le langage courant
avec une signification prolonde, trey large et tres interessante: celle
dune interpretation theologique de I'histoire contemporaine... lI
(35) Mat ., XVI, 4.
(36) pour eviter ]'accumulation de references, je tie cite que les suivan-
tes: Paul VI (D.C., 1969, pp. 403.404), Chenu (".Nouvelle Revue Theologigue"
tool . 87, 1965, n° 1, pp. 29.39); Valadier ("Etudes", aout 1971, pp. 261-279);
Kerkhofs ("Pro ;Mundi Vita", n° 102,V1985, p. 17); Ouinta ("Raton v Fe",
n° 1046, 1211985, pp. 377-386).
(37) GS, 4, 2; UR, 4, 4: AA , 14, 16; PO,9,18 ; AA, 16,1 1, DH , 15, 9; AG, 36,
19; GS, 53,5; GS 19,10.
(38) ",Nouvelle Revue rlreologique ", n° I, 1965, p. 33.
(39) ibid., p. 33.
(40) A.A.S., vol. 56, a. 1964, pp. 609.659.
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s'agit de decouvrir "dans le temps", east-a-dire dans le cours des
cvcnements, dans l'histoire, ces aspects, ces "signes" qui peuvent
noun Bonner quelque idea dune providence immanente... ou bicn
qui peuvent titre pour nous des indices (et c'est cela qui nous intc-
resse en cc moment) d'un rapport avec le "Royaume de Dieu", aver
son action secrete, ou - cc qui est encore mieux pour nos efforts
et noire devoir - aver Ia possibilite, l'exigence dune action apos-
tolique, et noire disponibilite a cette action. Ces indices nous scm-
blent precisement ewes des "signes des temps" (41).
II semblerait aise d'etablir les principaux "faits" qui actuelle-
rnent nous presentent et decrivent les "mass-media". 11 s'averc plus
difficile de percevoir ceux qui peuvent servir a l'annonce de I'Evan-
gile oil qui Woos appellant a une plus forte activite pastorale. En
effet, dit le Synode, "Woos percevons... qua ICs signes du temps pre-
sent sont en pantie differents de ceux du temps du Concha, Ies
epreuves et les angoisses s'etant aggravees. Aujourd'hui, en effet,
de toils cotes dans le monde noes assistons a une montee de la faim,
de ('oppression, de I'injustice et de la guerre, de la torture, du ter-
rorisme et des autres formes de violence de tout genre. Cc qui nous
oblige a une nouvelle ct plus profonde reflexion theologique pour
interpreter ces signes it la lumiere de I'Evangile (42).
Je pense, done, que la suggestion du Synode concerne la CM
en suivant deux filieres: "connaitre" les faits majeurs et actuels
do 1'humanite "pour percevoir" ceux qui sont "signes des temps",
et, ensuite, "discerner" en eux l'appel qu'ils sous adressent compte
tams de noire vocation vincentienne (43).
5°. "bans cc contexte (celui de ]a suggestion precedente), it faut
de nouveau examiner cc quest el comment faire passer dans la pra-
lique... la lheolot;ie de la Croix el le mystere pascal dans la predica-
liott, darts les sacrements et darts la vie de I'Fglise de noire lentils"
Notanda : dans le rapport-synthese des opinions des Conferences
cpiscopales presentc par cl Cardinal Danneels au debut des sean-
(41) D.C., 1969, p. 403-404.
(42) D.C., 1986, p. 41.
(43) Au "Docuntenturn laborts'' de I'AG-86, it est consigns que des Pro-
vinces considerent parmi les 6lsanents de la spirituality vincentienne, la
"docility et (la) conflance en la Providence qui se manifeste dans Ies signes
des temps el Ics appcls de l'Eglisc c'est porn- noun la condition de faire
en Communaute Ia volonte de Dieu " (cf. VINCE\TIANA, 6(1985 , pp. 375,
401, 426).
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ces du Synode it West pas fait mention de la "theologie de la croix".
Quelques jours apres, des Peres rappelerent que ]'evangelisation
s'est faite autour de la croix; que la croix accompagne tout aposto-
lat. Puis, les rapporteurs des groupcs, plus explicitement, parlent
de ]'importance de la croix clans la mission de I'Eglise, et deman-
dent que cette ides soit inscrce dins Ic document en preparation
(44).
Une nouvelle perspective s'cst done ajoutce a cellos envisagces
par les Conferences episcopales. Elle a surgi quand les discussions
soulignaient une vision optirniste des situations; celles-ci devaient
ctre confrontccs avec des realites douloureuses, comme celles de
I'Eglisc sous regimes athecs, rappeles par les Peres des pays de
l'Est; dans tour les cas, 1'esperance chrcticnne ct la valcur redemp-
trice de la souffrance devaient titre retcnues. De cette synthese
decoule Ia suggestion du Svnode. Et deinande en est faite d'exami-
ner a nouveau, en theorie et dans la pratiquc, Ics consequences pour-
l'evangelisation, ]'administration des sacrements et daps la vie
meme de l'Eglise aujourd'hui. Un vaste programme qui nous con-
ccrnc.
Dans sa recente circulaire de Careme, notre Super-ieur Gene-
ral reprend cc theme (45). Pour metier a Bien notre tactic, il rernar-
que quc "nous devons etudier cc que St. Paul appelle "le langage
de Ia croix", et, done, "noun imposer tine revision de la grammaire
du langage de la croix. Cette etude nous conduira, au-dela de la con-
templation de ses souffrances physiques, dans les profondeurs des
attitudes dame de Jesus-Christ". Et le P. McCullen en tire les con-
sequences: "comme chretiens qui avons fait vu tm d'oheissance, noun
avons accepte I'in itation du Christ a partagcr son humilite et son
oheissance. Dans la pratique, pour Jesus-Christ, le test de son humi-
lite a consists: a titre mis en question. Son oheissance etait Lill d6sir
intense de ne pas alter son propre chemin. Notre chemin pourrait-
il titre different du sien? Les gcns auxquels nous annon4ons la croix
et la resurrection du Christ, pcuvent-ils voir en Woos des hotnmes
humbles et oheissancs? Un chacun de nous peut traduire clans sa
vie la reflexion du Svnodc: "I'Eglise se rend plus credible si, par-
lant moms d'elle-morn, cite prechc do plus en plus Ic Christ cruci-
fie (cf. I Cor., 2,2) et ternoigne par sa propre vie".
Tout cn demandant quc, vu Its difficultcs actuelies, it faun exa-
miner dc nouveau la place ccntralc de la croix de Jesus-Christ, le
Synode rappelle aussi que "la theologie de la croix n'exclut aucu-
(44) "Adistn", o.c., pp. 55 (groupe langue anglaise B), p. 58 (groupe lan-
gue Iran(;aise B), p. 63 (groupe langue espagnole B).
(45) cf. cc numcro do VINCENTIANA, pp. 4-5.
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nement Ia theologie de la creation et de ('incarnation, mais evidem-
ment la suppose. Chretiens, quand nous parlons de la croix, noun
nc meritons pas d'ctre qualities de pessimistes, sous noun londorls
sur Ic rcalisme do I'csperance chretiennc" (46).
6°. "Dann cc contexte (voir plus haut), it taut de nouveau exa-
miner cc qu'est et comment faire passer clans la pratique... la theu-
rie at la pratique de I'inculnu-ation ainsi quo le dialogue aver les
religions turn chr- tiennes et ayes les non-croyants ".
Notanda: parnli les demander specifiques quc nous fait le Svnode,
cello concernant l'inculturation est, je crois, une des plus impor-
tantes, et, par I'ampleur de son contenu, pent-titre la plus pressante
pour une Congregation dire "de la Mission". En effet, le mot "incul-
turation", comme on le verra incontinent, recouvre la nature, la
fin et les movens de ''not re mission". Auparavant cc me semble utile
deblaver le terrain sur quclques points.
Et, d'ahord, sur le vocabulaire. Le mot "inculturation" cst d'ori-
gine resents. On Ic chercherait en vain dans les dictionnaires d'avant
1970. Dans le "discours" ccclesiastique iI it etc employe pour le pre-
miere Lois par Ic P. Arrupe, Supcrieur General des Jesuites, all
Svnode de 1977 (47). Precedernment on vehiculait des mots tell que
(46) D.C., 1986, n ° I, p. 41.
(47) Giacomelli Renzo, "Quale cateche.,i-Dossier Sinodo 1977', E.D.C.
Edit., Lcumann, Torino, 1978, p. 81. Dans ha reference D.C., 1977, p. 927,
Ic texte francais net -acculturation": clans son rapport a l'Assetnblee ple-
niere de I'F.piscopat franSais (Lourdes, 5 novembrc 1977), Mgr. Coffv fait
allusion a Inn des intenenants an Svnode de Celle annee qui a par lc ('incul-
turation ct non d 'acculturation et auquel it en it demands ICs motifs; ct it
conclue: "je tie suis pas sir qu 'elle (la distinction faire par son interlocu-
teur) doit titre retenue, car en France on parle d'acculturation, non d' incul-
turation; jc garde le mot acculturer" (D.C., 1977, p. 1036); Mgr. Orchampt
I'emploic aussi au sours dune interview (D.C., 1977, p. 933); mais le mot
apparail, a la Iin du Svnode, an Message des Evi•ques (D.C., 1977, p. 1018);
toutefois, Jean-Paul II, emploic les deux mots daps "Catechesis tradendae;
n. 53 (D.C., 1979, p. 914), puffs, successivement. lantut "inculturation" (D.C.,
1980, p. 504), tanlnt "acculturation" (D.C., 1980. p. 786). tantol les deux en
nteme temps (D.C., 1980, p. 534). Ces alternances de vocabulaire sont faci-
les it saisir: aux alentours des annees 1977-1980, les theologians do ('incar-
nation et de la mission cyan ^eliquc precisent de plus en plus ICs concepts
-acculturation (i.e. "ensemble des transformations qui resultent du con-
tact direct cnus deux cultures on entre une personne et une culture qui
West pas la sienne"), "inculturation" (i.e. "insertion du message chretien
Bans une culture"); Bans cc seas le mot "inculturation" est employe cou-
ramment a partir, surtout, de 1980 (cf. la note n° 2, D.C.. 1981. p. 719, et
aussi R . Crollius "What is so neu• about inculturation, it concept and as imph-
cations", Gregorianum, 1978, pp. 721-738; de memo, Azevedo Marcello de
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"acculturation", ou similaires comme "adaptation", "aggiorna-
mento", "indigenisation", etc. Aux niveaux regionaux on utilisait des
verbes comme "africaniser", "malgachiser", etc., paroles "barhares"
qui pourtant disaient bien ce qu'elles voulaient dire. Car si Ic mot
"inculturation", est recent, la "chose", dans I'entreprise missionnair-e
de I'Eglise, est vieille comme l'Eglise elle-merne. Elie a etc, daps
l'ensernhle, exercee tout au long d'au moms les douze ou treize pre-
miers siecles du Christianisme. Puis, apres le Concile de Trente, elle
a etc comme stoppee. Les rnissfonnaires des XVI-XIX° siecles pro-
vcnaicnt surtout des pays europeens, en particulier d'Italie, France,
Espagne, Irlande, Belgique, Allemagne. Sauf de tres rares exceptions,
its "exporterent" une manierc "d'ctre Eglise" (48). Sans doute, en
cette epoque, des lignes de conduite etaient bien tracees (49), mais
d'autres lignes de conduite. les entravaient, et on coupait net des
''experiences" ou des ''tentatives'' d'inculturation (50).
C., "Inculturation and the Challenges of Modernity", Gregorian Univ. Press,
Roma, 1982, et "Mode rnidade e Christiarii.smo, 0 Desafio da Incultura4-ao",
Edit. Loyola, S. Paulo, 1981). Neanmoins, malge I'usage courant du mot
"inculturation", voici que d'aucuns trouvent, aujourd'hui, qu'il reste en-
deya du point de vue positif porte par Vatican II sur les religions non chre-
tiennes (cf. Amaladoss M., "La inculturacicin en la India", p. 127-128 de
"Raton v Fe", Madrid, fevricr, 1986.
(48) Masson J., "La Mission a la lunriere de 17ncarnation ", dans "Nou-
velle Revue Theologique", 1976, n° 10, pp. 880-882.
(49) cf. Instruction de la Y. Propaganda fide", du 9 septcmbre 1659,
aux Vicaires Apostoliques d'Extreme-Orient, dans "Collectanea S.C. tie P.F."
vol. 1, Typographia Polvglotta S.C. de P.F., Roma, 1907, p. 42: "nullum stu-
dium ponite, nullaquc rations suadere illis populis ut ritus suos, consue-
tudines et mores mutent , modo non sint apcrtissimc Religioni et bonis mori-
bus contraria. Quid enim absurdius quanr Galliam, Hispaniarn, aut Italiam,
aut aliam Europac partem in Sinas invehere? Non hacc, sed fidem impor-
late, quae nullius gentis ritus et consuetudines, modo prava non sint, aut
respuit aut laedit, imo vero sarta tecta esse volt". On peul lire une traduc-
tion f ran4aise de cc document, ct de bicn d'autres, dans "Le Saint-Siege apos-
tolique et les Missions", 3 vol., public, par I'Union missionnairc du clerge,
Paris-Lyon, 1959-1963. Cf. "Nouvelle Revue Theologiyue", tom. 107, n° 4,
1985, p. 532: "Depuis qu'on parle d'adaptation, on a souvent cite sa (de la
Propaganda) fameuse "instruction" de 1659 "a I'usage des vicaires aposto-
liques en partance pour lcs rovaumes chinois du Tonkin et de Conchinchine",
ou elle recommande de ne pas exporter Ics couturnes europeennes en memo
temps quc. l'Eva_ngile: "quoi de plus absurdc?" dit Ic texte. Instruction trop
peu suivie d'eflets, on lc sail".
(50) Pour mcmoire, la "malheureuse affaire" de "rites chinois" (cf. un
resume de cette "affaire", dans George 11. Dunne , "Chinois aver les Chi-
nois", Edit. Centurion, Paris, 1964, pp. 318-340). Et, plus pies do nous, les
"mesaventures" de noire ex-confrere, le P. Vincent Lebbe, oeuvrant "a sa
facon", pour une Eglise "a visage chinois"; je ne veux faire ici allusion qu'au
fait merne de ('inculturation (v.g., "Un prccurseur qui tie fut pas entendu",
sous-titre d'un article sur le P. I.ebbe public aux "Inforrrmtions C'atholique.s
Internationales ", n° 529, 15 aoCrt 1978, pp. 42-45). Sur cc sujet et sur bien
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Je tic desire nullement juger ici certaines strategies missionnaires
adoptces par le gouvernement de l'Eglise ou de quclques Congre-
gations , comme la notre, qui "s'appuyerent" sur les pouvoirs
publics et "furent appuyees" par ces mcmes pouvoirs, au temps
des nations dites "catholiques" ou "colonisatrices" (51).
Done, I'inculturation, quest-ce que cela vcut dire? Applique a
faction missionnaire de I'Eglise , cela signifie : "que le Christianisme,
la foi dolt titre semee comme one graine dans un certain mode cul-
turel, un certain espace socio-culturcl humain et doit y trouver sa
propre expression a partir de la culture elle-mcme" (52); le Svnodc
d'autres points de ('action et des actions do P. Lcbbe, it v a, comme I'on salt,
des sons de cloches differents; cf., "Le P. Lehbe, apotre de la C7rine Modeme ",
Leopold Levaux, Edit. Universitaires, Bruxelles/Paris, 1948, 468 p.; Jacques
Leclcrcq, "La vie du P. Lebbe", Casterman, Tournai?Paris, 1955, 353 p. et
la traduction espagnole "Diplornacia de Cristo en China". Edit. Liturgica
Espanola, Barcelona , 1960; Cl. Soctans, "Inventaire des archives Vincent
Lehbe", 1982, "Recueil des archives V. Lebbe", 1982, 1984, trois volumes aux
Publications de Ia Faculte de teologie, Louvain-la Neuve; Card. Costantini,
"Re farrne des Missions an XX^nte .siecle ", Casterman, Tournai, 1960, pp.,
29, 91, 140, 161-162, 165, 168, 187.189, 192, 195. 268-269; Louis Wei Tsing-
Sing, "Le .Saint Siege et la Chine, tie Pie XI a rues fours", Edit. Allais, Sotteville-
Ies-Rouen. 1971, pp. 91, 99-191. 131, 139, 143, 229.230. 385, 388-389; H. Gar-
nier, "Introduction a la vie reelle du P. Lehbe", I & 11, Imprintcrie Berni-
gault et Privat, Dijon, 1948, 1951, 48 p. et 50 p.; H. Gautier, "Le P. Lehbe,
sa lekerrde et les origines du schisrne chinois", Edit. Regain, Montecarlo, 1961,
174 p.; S. Nujts, "A propos du P. Lehbe ", Edit. Scheut, Scheut'Bruxelles, 1956,
60 p.; F. Willemen CM. "Notes (dactvlographices) sit?, un eerit de L.M.Y (ini-
tiales du nom chinois romanise de M. Lebbe), sans date, 1932?; Octave Fer-
reux CM. "Histoire tie la CM err Chine, 1699-1950" dans "Annales CM", Paris,
tone. 127, a. 1963, n° 503-506, pp. 350-367, 482-486 (traduction de ces textes
daps "Anales CM", Madrid, 1964, pp. 87-94, 150-161, 228-232). J'ai donne ces
references pour cider ceux qui desirent se faire une opinion sur le P. Lehbe.
Quant a moi , au stade actuel des (hoses , jc souscris aux propos du P. M.
Perez Flores ("VINCENTIANA", 1984, n° 4.5.6, p. 772, fin paragraphe 2 et
note n° 75) et a crux de R. Ladous dans "Monsieur Portal et les siens" o.c.,
p. 499 : " II faudrait... qu'une etude de la Congregation de la Mission noun
eclaire davantage sur cette Contpagnie qui a produit un Pouget, un Lehbe,
un Portal ". Tout en reflechi ssant sur le theme "inculturation ", et les "mesa-
ventures " du P. Lebbe it cc sujet , je tie puis m 'empecher de penser a une
autre "mesaventure" survenue voici un peu plus de cent ans au P. Carlo Curci,
premier directeur de la "Civilta Cattolica", et qui fut expulse de la Compa-
gnie de Jesus a cause de ses "nouvelles idees"; ces "nouvelles idees" (sur
I'Eglise et la question romaine ) sont aujourd ' hui accepters et vecues. et la
"Civilia Cattolica" a fait tout recemment une "rehabilitation " du P. Curci
(cf., n' 3213, du 5 mai 1984 , p. 238 s., ou, a la note n° 3, p. 239 , it est repro-
duit: "La Chiesa a distanza di secoli considera sue glorie alcuni the in vita
apparvero cattolici disubbidienti.... riabilila opinioni condannate.., talura
quel t he era stato condannato divicne consiglio o precetto '').
( 5I) Un "panorama " sur cc sujet. daps "Le pails de l'Historie" de J.
Masson, a la 38eme Semaine de Missiologic do Louvain, "I.iherte des jeu-
ryes Eglises", Desclee de Brouwer, 1968, pp. 9-26.
(52) D.C., 1977, p. 1036.
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s'en explique: " ,''inculturation ... signifie une intime transformation
des authentiques valcurs culturelles par Ieur integration dans le
Christianisnic, et I'enracincment du Christianisme Bans les diver-
ses cultures humaines" (53).
Le Synode avertit: ",''inculturation est autre chose qu'une sim-
ple adaptation extericure" (54). "Adapter", et dins tous les secteurs
(cathechese, predication, manuels d'enseignement, melodies musi-
cales, etc.), combien de missionnaires se sont alleles a cette tac•hc!...
avec plus ou rnoins de honheur (55). "Adaptation", done, nest pas
"inculturation", comme d'ailleurs non plus "indigenisation" (56);
memo pas Ic fameux "aggiornamento" de Jean XXIII. C'est une
entreprise bier plus prolonde et bien plus waste: cite embrasse tout
honime, I'homme tout enticr, et tout I'cnvironnentent qui le fae;onne.
A cc travail le Concile nous v await engages (57); parmi ces tex-
tes en voici on qui pent Ies resumer bus: "ils (missionnaires de
tout genre) doivent se joindre (au.x groupemenls humains), a ces
homrnes par I'estime et la charite, sc reconnaitrc comme des mern-
hres du groupe humain dons Icquet its vivent, avoir une part dans
Ia vie culturelle et sociale..., its doivent titre familiers avec leurs
traditions nationales et religieuses; decouvrit- avec- joie et respect
(53) D.C., 1986, p. 41.
(54) D.C., 1986, p. 41.
(55) iI } it cent ans, un de nos confreres d'origine curopeenne a cons-
truit en Amerique Latine une eglisc style gothique, fidclc "copie" dune autre
eglisc de son pays; it v a 60 ans, un de nos confreres d'origine europecnne
a "plaque" sur on texte dedie au "Sacre-Coeur" comme "cantique", la "rnilo-
elic" du chant de''L'Etendart" dedic a la "Pucelle d'Orlians",'Jeanne D'Arc;
it v a un an a peine, un autcur italien a "adapte", en Ic defigurant, et sur
un texte tout a fait different, le chant, si connu parmi les nations hispano-
phones. de Gabarain, "senor, me has mirado a In ojos; sonricndo has
dicho mi nomhre...". Ceux des noires qui ont V6CU hors de lour pays, no
out beaucoup voyage, "Ies ycux ouvcrts", connaissent sans doute des exem-
ptes similaires en cc qui concerne les "transpositions" et les "contr•e-
placages" entre Ies cultures do I'cmeteur et du recepteur, one anthologie
de ces "contre- sens" set -ail "eclairante"!
(56) Dans le langagc de la "Propaganda Fide", Ic mot signifie, presque
toujours,,''action missionnairc pour quc Ies Egliscs locales aicnt a Ieur tote
(hierarchic, clerge, dirigeants laics) des "gens do pays" A cet egard, routes
proportions gardees, on peat constater quc Ies Visitcurs de la CM sont "des
gens du pays" a 77%, (i.e. en 37 Prov. et Vic. Prow. sur le total de 48. Les
autres, 11. i.e., 2340, sont Ies 4 d'Af riquc ct 7 en Amerique Latine): un simple
(7) "detail" a soupeser Iorsqu 'on veut reflechir sur I'enracinement de la CM
dans one nation , en preparer Ies "ouvricrs", et en prevoir la croissance.
(57) Met Ire d'affilec, ici, Ions les testes alourdirait par Iropces notes:
Is sous donnent, par aillcur•s, taus ICS elements susceptibles d'echafaudcr
one theologic de,''inculturation; cependant, pour memuire, quelques refe-
rences: AG, 6, 11-12, 15-16,18-19, 21-22, 26, 34, 40; SC. 17-40; GS. 53.62.
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les semences du Vcrbe qui s'y trouvent cachees" (58).
Apres le Synodc de 1974 ou le theme "inculturation" provoca les
interventions rcpetees des eveques africains surtout (59), l'encycli-
que "Evangelii Nuntiandi" reprend Ic theme mais aussi en mettant
en garde contre des possibles inconvenients" (60). On serait tents
de penser que ces incomrnients (ceux dune inculturation superfi-
cielle de simple adaptation, et dune inculturation indiscriminee
ruinant la foi chrctienne et la nature de I'Eglise) emergent deci-deli
puisque, de nouveau, le theme revient au Synode de 1977 (61) et
a celui de 1985 (62).
En fait, le theme "inculturation" est un theme subsidiaire dun
su.jet bien plus vaste: ['incarnation de I'Eglise dons Ic monde tout
en conservant sa nature et sa mission propre; cc sont les retom-
bees des tensions enure le centre et la peripherie, ['unite et l'union
avec les implications concretes de la communion et de la partici-
pation; un equilibre a garder entre le divin et I'humain inset-6 dans
la mission meme de I'Eglise (63).
(58) AG, 11.
(59) Mgr. Yago (Abidjan), Mgr. Anguilc (I.ihrcviIle), D.C., 1974, p. 907;
Card. Malula (Kinshasa), Card. Biaycnda (Brazzaville), D.C., 1974, pp. 908 -909;
Mgr. Bavala (Koudougou), D.C., 1974, p. 912; Mgr. Matawo (Sokodc), Mgr.
Kabangu (Luebo). D.C., 1974, p. 975; Mgr. Zoa (Cana roun), D.C. 1974j). 977;
Mgr. Thiandoum (Dakar), D.C., 1974 , p. 979; Mgr. Sangu (Mheya) , Mgr. Rako-
tondravahatra (Ihosv), D.C., 1974. p. 982; et la Declaration des Evcques d'AI ri-
que et de Madagascar presents au 4eme Synode, D.C., 1974, pp. 995-996.
(60) n° 63.
(61) R. Giacomelli, "Dossier Sinodo 1977", o.c., pp. 80.82, 84, 141-142,
163.164, 178-179. Voir aussi, dans la D.C., 1977, pp. 918, 923-924, 927-928,
933. LJne excuse au lecteur attentif: comme ie redige cc[ article en lrancais,
jc cite souvent les references dans la "Documentation Catholique" (D.C.),
edit. Bavard-Presse de Paris, car c'est ['instrument de travail pour IC monde
chrctien des pays Francophones, mais on trouve Ies ninnies textes cites err
la D.C. Bans les autres publications similaires, hirn que la date et ['indica-
tion des pages soit differentes, hien stir; si j'ecris ces pages en francais. cc
nest pas par exercise littcrairc en cette langue ( la mienne est I'espagnol),
mais accule par la nccessite: la collection de Ia D.C., a la Curie CM, est com-
plete, cc qui nest pas le cas pour les collections de revues equivalentes,
comme "II Regno" (Italic), "Ecclesia" ( Espagne ), "Origins" (USA). Voila, Iec-
teur attentif, "dont acte".
(62) D.C., 1986, pp. 26-27, 29-31, 41-42, 45-46; " Adista", dossier 15, o.c.,
pp. 20-23, 25-26, 34, 39, 42, 44, 51-52, 60, 74.75. Tout recemment, Ic Card.
Ratzinger, "Pour reannorrcer le Christ", pp. 239-248, et ''.sprit et Vie", 1985,
n" 45, pp. 587-588.
(63) Sur cet "equilihre a garder", voir ['article de Mgr. L. Legaspi, arche-
vcque de Nueva Caceres, Philippines. "Et'angelizalion and Culture", dans
"Seminarium ", Citta del Vaticano n° 2-3, avril 1985, pp. 104-114; et dans
"Thi'ntes choisis d'ecch'siologie". Rapport de la Commission theologique
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Je ne saurais dire si la CM dans son ensemble a saisi la portee
de cet enjeu de ('inculturation. Pourtant fart. 16 de nos Constitu-
tions y fait directement reference et, indirectement, le n° 6 de nos
Statuts; indirectement, aussi le "Documentum laboris" dell'AG-86
(64). Mais it sernblerait que dans ces deux derniers cas on envisa-
gerait plutot les realites socio-economiqucs et non pas tant Ics
aspects anthropologiques de l'ambiance culturclle; realites socio-
economique soulignees directement dans nos Constitutions (art.
12,2°; 85, 1 °; 88).
Je crois que lc theme "inculturation" dcvrait etre etudie par
la CM. C'est un "vieux theme" qui, comme tous le "grands princi-
pes", echoppe sur le concret des applications pratiques. Au cours
de ces huit dernieres annces I'Eglise, sernblerait-il, en a repris une
plus incisive conscience; du moins, a la suite de Paul VI (65), Ics
discours et les gestes de Jean-Paul II, surtout lors de ses voyages
en Amerique, en Asic et en Afrique, y font souvent mention (66);
de plus, it a cree le "Conseil Pontifical pour- la Culture" (67), dont
faction est en etroite relation avec l'inculturation. Fort souvent
internationals a ('occasion du XXeme anniversaire de la cloture du Con-
cile Vatican II, D.C., 1986, p. 63-64.
(64) "VINCENTIANA", 6/1985, pp. 373, 380-382, 399, 406-408, 424,
431-433.
(65) D.C., 1969, pp. 756, 764-765, 768; D.C., 1974, p. 953, 955.
(66) En Arnerique, D.C., 1979, pp. 152, 173: D.C., 1980, pp. 745, 786-787,
806, 808, 862; DC, 1983, pp. 393, 417-418; D.C., 1984, pp. 936-937, 942, 961-962,
969, 972, 990,1070-1071; D.C., 1985, pp. 318-320, 324-325, 340,344, 352, 354.
Fit Afrique: D.C., 1980, pp. 504-506, 524, 526, 530, 533-534,54.5-546; D.C.,
1982, pp. 238, 240, 249, 284-285, 287, 299, 301, 640; D.C., 1985, pp. 903-904,
915, 917, 935-936, 940.
En Asie: D.C., 1981, pp. 258, 261, 269, 281, 320-323, 326; D.C., 1984, pp.
605, 612-613, 621, 629, 631, 638; D.C., 1986, pp. 287, 294.
Jean-Paul 11, tout dernierement a repris en ses voyages ou fait allusion,
a sa definition de l'inculturation: "incarnation de l'Evangile dans les cultu-
res autocauones et, en meme temps, (introduction de ces cultures daps la
vie de l'Eglise "; elle 1'a proposes dans son Encyclique "Slavorum apostoli",
du 2 juin 1985, n° 21 (D.C., 1985, p. 724).
(67) A.A.S., 1983, pp. 683-688; D.C., 1982, p. 604. Un bref article de 11.
Carrier explique la nature, but et competences de ce nouvel organisme du
Saint-Siege (" Seminariutn", Edit. Vaticana, 1985, n° 2-3, pp. 194-196). A pro-
pos do cet organisms, je puis dire qu'il a mis en route une waste enquete
aupres des Ordres religieux, Congregations, Socictes do Vie Apostoliquc,
etc., sur "evangelisation des cultures et inculturation de I'Evangile, les Rcli-
gieux au defi de ('Evangelisation des cultures"; 1'enquete, cornmencee en
novembre 1985, doit se terminer le 31 mai de cette annex, en attendant les
resultats, it est demande aux responsables majeurs de garder reserve sur
la documentation disponible; par consequent, je n'en dis rien et ne puis ali-
gner Ics references "ad hoc".
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aussi des Conferences Episcopales reviennent sur cc sujet (68). C'est
un sujet de briUlante actualite car la poussee des "jeunes Eglises"
et lour decisive volonte de s'inculturaliser, excusez le verbe qui n'a
pas encore droit de cite dans les dictionnaires, cause des "tiraille-
ments", suscite des interrogations; a celles-ci ne sont pas strangers
ICs modes de "dire", de "transmettre", de "celebrer" la foi et de
la "vivre en Eglise" en communion avec Ies autres Eglises locales
et au sein dune meme Eglise Catholique (69).
(68) La plus connue, si non la premiere en date, celle du CELAM (Ame-
rique Latine): voir son Document de Puebla aux n° 404, et l'ensemhle des
n° 397-469; cello du SCEAM (Afrique et Madagascar), D.C., 1977, p. 360-361;
D.C., 1981, p. 1013, D.C.. 1984, p. 1043; D.C., 1985, p. 261-262, 267-268; cello
de la FABC (Asic), D.C., 1979, p. 225.226; D.C., 1983, p. 350.
(69) Jean- Paul II , s'adressant a des eveques du Zaire, et sur "Ia theolo-
gie africaine ". lour disait: "nous rencontrons.. e n rneme temps Ies donnees
qui viennent de la foi, de la culture et de l'histoire. La distincion de ces trots
niveaux est ccrtes necessaire a qui vent etudier de pros l'inculturation de
la vie chretienne". (D.C., 1983, p. 604).
Nous sommes convies it etudier cc problerne. Pour son ensemble, et
cornrne base depart. j'estime fondamental . l'ouvrage "The Church and Cul-
tures", de Louis J. Luzbetak, paru aux Divine Word Publications, Techny.
Ill., USA, 1967; une traduction, "/.'Eglise e! les cultures", aux Edit. Lumen
Vitae, Bruxelles, 1968; it v a one tres ahondante bibliographic. Pour des
articles de fond, voir quelques tins Bans "Christianity in Independent Africa",
Edit. Rex Collings, London, 1978, (a la p. 620, on v trouvera les references,
les reprendre ici, ce serait trop long); toute une serie dans "Documents Onunis
Terra", 8 (espagnol), 10 (anglais), 15 (francais), aux edit. de la "Propaganda
Fide", Roma 1976/1977; "Evangelizzazione e inculturazione", dans "Rasse-
gna di Teologia", 17, Roma, 1976, pp. 329-348: ' Prospecttive sulla pasto-
rale della cultura c delle culture oggi'', dans ''Senninariunt", n° 2, 1978,
Rorna, pp. 329-334; "II linguaggio della Chiesa missionaria", dans l'ouvrage
' L annu4ncio del Vangelo oggi", Pontif. Univer. Urbaniana, Roma, 1977, pp.
195-222, et dans le meme Iivre. "Incontro tra it Messaggio Evangelico a la
Cultura", pp. 255-338; "Evangelizzazione a Cultura". Bans "Concilium ", n°
4, 1978, pp. 100-I IS (le meme texte se trouve dan les autres versions inter-
nationalcs de cette revue); daps "Seminarun", n° 2-3, 1985, pp. 104-I 14,
"Evangelization and Culture", et. aux pp. 225-243, "Eglise, Culture, Libe-
ration" (deux articles en provenance "d'horizons" differents; dans "Impe-
gno cristiano per in giustizia", de I'ancien Supericur General des Jesuites,
P. Arrupe, edit. " Aggiornamenti Sociali", Milano, 1981, on pout lire la "Let-
tre" qu' il envova a la S.I., sur "Inculturazione del/a fede e della vita cris-
tiarta" et qui est suivic du "Documento di lavoro sull'inculturazione", pp.
338-361; voir aussi, "Evangelisation et Culture", de Pierre Liege ("BLF", 1975,
n° 50, pp. 16-17, "Culture et langage de la Foi" de Vincent O'Hara CM ("BLF",
1978, n° 64, pp. 8-10), "Nuovo Testarnento e inculturazione" de Albert Van-
hove ("Civilta C'attolica", n° 3224, 20 octobre 1984, pp. 119-136), "Des mis-
sions a la Mission" de Paul Tihon ("Nouvelle Revue Theologique", 1985, pp.
520-536, 698-721). Line "mine" de pages qui petit servir a bien de gens "mis-
sionnaires"... s'ils ne veulent pas perdre "le coche des temps"!
II va sans dire quo le chercheur trouvera d'autres ouvrages et articles
selon qu'il s'interesse a un continent, a un pays, no a quelque secteur spe-
cifique de I'inculturation. Ixs filieres sont varices. Je ne signale ici que Celle
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"Positis ponendis", c 'est le probleme pose a la CM dans sa
"vie interne", mail vecue "sur le tas" de cultures diverses et
agissant stir des populations jalouscs de leers traditions ethni-
ques et mane folkloriques. Trouver un juste equilibre entre la
"nature" et la "mission " de la CM et la "diversite des implanta-
tions" des 48 Provinces/Vice-Provinces. Voila one tache, je pense,
qui reclame de nous, en premier lieu, one bonne "information"
(c'est relativement facile), puis, une sericuse "rcflexion" sur les
donnces acquises (c'est deja plus diflicile), et, enfin, des "prises
do position", des "ligncs de conduite", et la ''mise en place
d'actions concretes" (c'est bien plus difficile, car it faut du cou-
rage, de la volonte, de la perseverance, de 1'a-propos, du savoir-
f'aire, du tact, et de I'humour, comme toute beaucoup de fleches
dins Ic carquois pour atteindre la cible!). Mais St. Vincent nous
(lit: "I'Amour est in ventif jusqu 'a I'inlini!" (70 ). La CM, et non
settlement dans les missions " ad Gentes", mais clans toutes ses
actions missionnaires, est-elle "crcatrice" ou "repetitive", a la
remorque de cc que disent et font Ies autres?
Quoiqu ' il en soit , le fait est la qui nous concerne : le Synode
demande que la thcorie et la pratique de l'inculturation snit de nou-
veau examinees . C'est une occasion a ne pas rater pour la CM, c'est
du moins mon avis, car le su.jet " inculturation" non sculement noun
interesse comme membres de I'Eglise qui est "mission ", mail aussi
comme membres dune Congregation dite "de la Mission " qui tra-
de l'''irrcult(ration et lit it on pout partir, par exentplc, do Particle do
Carlo Braga ('111, "Un problenra fundament:! de la Pastoral I.iturgica: Adap-
tacion v Encarnacion en [as diversas Culturas" (revue "Me'dellIn", n° I, 1975,
pp. 51-82 ), et, en suivant ('evolution thcorique et pratique , en arriver a la
revue ", otitiae" , vol. 20 , n° 11, 1984 , qui presente les travaux de la Ren-
contre des Presidents et Secrctaires des Commissions Nationales de Litur-
gic (Cite du Vatican, 23-28 oclobre 1984); la on pourra voir le chemin par-
couru (pp. 820-834, 974-875).
Puis-je exprimer un souhait ? Beaucoup de confreres, et non setlement
parmi ceux qui travaillent dans Ies missions " ad Gentes", ou y ont travaille,
font de l'inculturation thcorique et pratique , en catechese en architecture,
en liturgic, en musique. en anthropologic, etc. (pour cette derniere bran-
che, cf. "('n culte de posses.+hnr a Madagascar: Ic trumha", de Jean-Marie
Estrade CM, Edit, Anthropos, Paris, 1977, 392 p., ct "Oronro religion, %lvtlis
aril Rites of the Western Ororno of Ethiopia'', de Lambert Bartels CM, 6cr-
lin, 1983. Dietrich Reimer Verlag, 412 p.); deux exemples parmi hien d' autres.
Y aura-t - il quclqu ' un ou quelques uns parmi les notres pour "renseigner"
la CM? Cc serait un "bun service'' pour nous tous en " formation perma-
nente ", et, qui mcme, pourrait eviter des impairs clans noire action ntis-
sionnairer. ''Faxit Deus!" En 1973, un "bon service": on numero hors-serie
du BI.F rappurtant la session ntissionnairc de Villebmi: "Le rrtisaonnaire
/act, ti 1'evolutiorr rapide de% cultures".
(70) SV, Xl, p. 146 (ES, Xl, p. 65).
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vaillent en 72 pays aux us et coutumes extremement diversifies.
*
7°. "Dann ce contexte ( voir plus haut ), it taut de nouveau exa-
miner ce qu est et comment faire passer dans la pratique ... l'option
preferentielle pour les pauvres".
Notanda : it se peut que des confreres reagissent en disant: "niais,
pourquoi t-6-examiner cette question?; it faut la mettre en pratique;
un point, c'est tout?" A simple vue, on peut concevoir la "chose"
ainsi . Toutefois la "chose" en question nest pas aussi simple; elle
"charrie" meme des "embt:rches" comme les troncs d'arbres et les
rcmous qui, parfois, detournent ou font chavircr les embarcations
sur les grands fleuves.
"Option pre ferentielle pour lcs pauvres", expression qui noun
est familiere depuis qu'elle a ete employee, textuellement ainsi, pour
la premiere fois dans un document officiel de l'Eglise, celui du
CELAM (71) a Puebla en 1979. Cependant le "fait de la preference"
pour les pauvres remonte aux origines de l'Eglise et l'histoire de
son action charitable a travers les siecles nous en donne de nom-
breux exemples. 11 suffit, pour nous, en cc moment, de citer St. Vin-
cent (72). Alors, en quoi, done, la "nouveaute" de cette expression
et pourquoi lc Synode en recommande une nouvelle etude?
Cette "nouveaute", je crois, consists en une "prise dc cons-
cience plus aigiie des situations de pauvretc" soit qu'on en dccou-
vre I'etendue et la gravite, soit qu'on connait mieux Ies mecanis-
mes pervers qui 1'engendrent. Deux exemples pcuvcnt nous cider
a saisir Ic "pourquoi" de setts "nouveaute". Lc premier: la scene
et les paroles imaginccs du film sur St. Vincent, ccllcs oil le Saint
dialogue avec le chancelier Scguier, quand celui-ci s'ccrie: "Avant
vows, Monsieur, it v avait aussi des pauvres, rnais ils rr'ernpechaient
pas les honnetes gens de dormir. Maintenant, H Y en a partout. Ma
parole!, on dirait que vows les inventez". Meme imaginccs par le scc-
nariste, cette rencontre et Ic dialogue mettent en evidence un fait:
Vincent "a reveille ('attention et la conscience des chrctiens sur
Ies pauvres". Bien stir!, des pauvres it v cn avait; apres quelques
aum6nes, la plupart des chrctiens passait outre, sans se poser trop
(71) n° 382, 707, 733, 769, 1134, 1217.
(72) SV, IX, p. 34-37 (ES, XI, p. 727-730); XI, p. 77(ES, XI, pp. 770-771);
XI, 107-108 (ES, XI pp. 33-35); XI, p. 135 (ES, XI, p. 56); XI, p. 393 (ES, XI,
p. 273); XII, p. 3-5 (ES, XI, pp. 323-324); XII, p. 79-80( ES, XI, pp. 386-387);
X11, p. 90 (ES, XI, p. 395); XIII, p. 260 (ES, X, p. 307).
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de questions; d'aucuns, peut-etre, croyaient, que les pauvres "fai-
saient partie du paysage". Vincent fit "re-decouvrir" les "deux cotes
de la medaille". "Sa nouveautc" c'est " l'objecti f " qu'il donne a
I'action de ses fondations, c'est, memo, "le choir pour les pauvres"
qu'il fait pour la CM: "Grand sujet a la meme Compagnic de se con-
fondre de cc que jarnais it n'v en avait eu one, car cela est inaudit,
qui eut pour fin de faire cc que Notre-Seigneur est venu faire au
monde, annoncer l'Evangile aux pauvres settlement, aux pauvres
abandonnds... Qu'il y ait one Compagnie et que cc soit cello de la
Mission... qui soft route pourcela... ct aille annoncer 1'Evangile seu-
lernent aux pauvres" (73).
Un autre exemple: autour des annees 1950-1960, comme par
le passe, I'Eglise continuait a s'occuper des pauvres, a exalter la
vertu de "pauvrete", mais des signer avant-coureurs d'un change-
ment de mentalite se faisaient jour (74) et c'est ainsi qu'on arrive
au Concile Vatican II. Au solo de l'assemblee, des "prophetes" 61e-
vent la voix sur "une Eglise pauvre", ou bien "une Eglise des pau-
vres" (75). Le "ton" etait donne, mais tous ne parvicnnent pas a
"chanter sur le meme ton" (une ascese de "mentanoia" exige des
renoncements et les "saints" et les "heros" ne se rencontrent pas
tous les fours au coins de tous les carrefours). En fait, on peut epin-
gler, clans les documents du Concile des textes indiquant un sensi-
ble changement de cap sur cc sujet (76). Neanmoins, au Synode de
1985, une intervention remarquec, et remarquable par bien des
aspects (77), alerte les Peres: "je voudrais mentionner quelques
(73) S. V., XII, pp. 3-5 (ES, XI, pp. 323-324).
(74) Pie XII indique aux Franciscains que leur projct dune construc-
tion a Rome doit etrc revise compte tenu de la "pauvrete franciscaine". De-ci
de-la, on repete de plus en plus quc. Ics "pauvres demandent I'aum6ne a
la porte des eglises, mais qu'ils n'y entrcnt pas"; que l'image "de marque"
diffusee par les Ordres et Congregations a travers leurs edifices nest guerc
celle de Ia "pauvrete dont its font profession", et les slogans: "rcligieux pau-
vres, c'est probable; Congregations riches, suremcnt"; "Eglise des pauvres,
on le proclame; Eglise alliee aux riches, 0 se volt". Sur le trottoir d'en face,
on met en "manchettes" faits et gestes percutants: les ecoles radiophoni-
qucs de Sutatenza (Colombie) et ses campagncs d'alphabetisation des pay-
sans; les pretres -ouvricrs; tes "Emmaus " de I'abbC Pierre.
(75) Jean XXIII, deja un mois avant I'ouverture (D.C., 1962. col. 1220);
card. Lercaro (D.C., 1963, col. 53-54, en note: col. 317-321, et Robert Rou-
quette, "La fin dune chretiente", Ccrf, Paris, 1968, pp. 276-278); Mgr. Hel-
der Camara (D.C., 1962, col. 1613); Mgr. Leonidas Proaiio (D.C., 1964, cot.
1662).
(76) LG., 23, 55; CD, 13, 30; OT, 8; GE, 9; AG, 12; PO, 6, 17, 20, 21; GS,
1, 15, 63, 69, 81, 86, 90.
(77) Mgr. Philip. Delhaye, "Esprit et Vie", 1986, n° 7, p. 90; cf. R. Lau-
rentin , " Bilan du concile ", o.c., p. 356, ou it note deja " la liste des silences"
au Concile".
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"oublis" du Concile... je voudrais rappeler un projet de plusieurs
Peres conciliaires (Card. Lercaro, Mgr. Himmer) que les circons-
tances et la multitude des travaux ont empeche d'aboutir. II s'agit
de ce qu'on appelait dans les couloirs, "le schema XIV De pauperi-
bus". Cc projct est plus urgent que jamais". Cet appel n'a rencon-
tre qu'un bien faible echo au Document du Synode; a peine, mate-
riellement parlant, un peu plus de la moitie d'un colonne sur les
14 colonnes du texte edite par la D.C. (78). "Les vents poussaient
vers d'autre rivages", comme it est dit plus loin.
Malgre tout, le "ton etant donne" par le Concile, nous tous nous
aeons vecu une exaltante aventure (79). Comme c'est l'histoire
"d'avant-hier", je n'en rappelle que les faits plus signifiants et signi-
ficatifs. "Populorum progressio" de Paul VI, en 1967; puis le CELAM
a Medellin, en 1968; le Synode de 1971 (deuxieme pantie du docu-
ment), "Octogessima adveniens", de Paul VI, en 1971; pendant ces
annees nait et prend son vol la (et les) theologie de la liberation.
En meme temps la premiere decennic du developpernent entreprise
par I'ONU s'achcvait sur un certain desenchantement et tour les
organismes d'Eglise qui travaillaient pour le Tiers-Monde, comme
Misereor, Adveniat, Catholic Relief Service, Caritas Internationa-
lis, le CCFD francaise, la Cidse, etc., commencerent it se poser des
questions sur leur "aide au Tiers-Monde" (80).
Et on arrive it Puebla, au debut dc 1979. De.ja a I'hom6lie pour
('inauguration de la Conference Jean-Paul II introduit un mot clans
(78) D.C., 1986, n° 1, pp. 36-42.
(79) cf. "Eglise et pauvrete" (plusieurs auteurs), Cerl, Paris, 1965, 384
p. (version italienne, "Chiesa e poverty", Edit. A.V.E., Rona, 1968); R. Reca-
mcy, "Pauvrete chretienne et construction du monde", Aubier, Paris, 1967,
204 p.; J.R.M. Tillard, "Le salut, mvstere de pauvrete", Cerf, Paris, 1968; F.
Perroux, "Le pain et la parole", Cerf, Paris, 1969; "Eglise pauvre, Eglise mis-
siornraire" dans n° 26, a. 1964, de "Parole et mission"; "Corrcilium", 1977,
n° 4; F. Vattioni, " Beatitudini, Poverty, Ricchecza", Edit. Ancora, Milano,
1966, 455 p.
(80) Ageneau & Prven, "Un nouvel age de la mission", Edit. "Rev. Spi-
ritus", Paris, 1973; Bairoch P., "Le Tiers-Monde daps l'irrtpasse", Gallimard,
Paris, 1971; R. Laurentin, "Developpement et salut", Seuil, Paris, 1969; Oli-
vier B ., "Developpement on liberation ?", Edit. Ouvrieres, Bruxelles/Paris,
1973; Valadier P., "Liberation et Evangile", dins "Etudes", Paris, 1973, pp.
435-453; dans ma these pour le doctorat en Sciences Sociales, "Coopera-
tion Internationale de l'Eglise Catholique an Developpement du Tiers-Monde"
passes au crible les slogans "Aid for development", "aid and trade", "trade
not aid", et inventorices les "aides" des organismes catholiqucs, je trace
les possibles pistes avec lesquelles I'Eglise doit s'aboucher pour parvenir
a une cooperation faite, a la fois, de partagc et d'integration (pp. 371-372);
voir aussi, "Nos relations aver le Tiers-Mande", de Cl. Mertens (N.R. Th.,
1983, n° 2, pp. 244-256), et "Les tiers-mondismes contestes", de Ph. Laurent
("Etudes", 1984, pp. 171-181).
- 108 -
('expression "option preferenticlle pour les pauvres"; le mot est par-
ticuliercment significatif: "bien que non exclusive" (81). Le Docu-
ment du CELAM, on l'a vu plus haut, emploie I'cxpression primi-
tive, mais au fur et a mesure qu'il avarice dans son "excursus", it
reprend son expression en y ajoutant egalement "non excluante",
"non exclusive" (82). Desormais, Jean-Paul 11 (83) et Ics documents
officiels de I'Eglise (84) reprendront ('expression avec son additif.
"Option preferenticlle pour Ics pauvres", oui, rnais sans exclu-
sivismc: I'Eglise est pour toes les hommes. En effet, "preconiser
one option exclusive, cc strait forcer le Sens du message que le
Christ a adresse a I'humanite toute entiere... L'Evangile s'adresse
a tout homme, meme s'il a une predilection pour les pauvres et seal
Dieu qui est amour cst le proprietaire de sa parole adressee it tous
les hommes" (85). Le Synode le rappelle: "Apres Vatican II, I'Eglise
est clevenue plus consciente de sa mission au service des pauvres,
des opprimes, des marginaux. Sur cette option preferenticlle, qu'il
ne faudrait pas considercr commc exclusive, brille Ic veritable
esprit do I'Evangile" (86). Les implications de cette "option" (mot
d'origine sociologique et que parfois on remplace par Ic mot
"amour", "donation") et certaines formes d'engagemcnt apostoli-
quc auxquelles it a donne lieu, ont pousse, je pense, le Synode a
demander qu'on examine de nouveau l'option preferenticlle pour
les pauvres et comment la faire passer dans la pratique (87).
(81) D.C.. 1979, p. 158.
(82) n° 1145, 1165.
(83) D.C., 1980, pp. 777, 803; 1981, pp. 278; 1984, p. 361, 1002, 1159; 1985,
pp. 170-171 (en ces pages. Jean-Paul 11 cxplique, ,quasi in extenso", cc qu'il
entend par "option preferenticlle pour les pauvres", son fondement, sa por-
tee et comment la men re en pratique; deux phrases en donnent le ton: ' jc
voudrais faire allusion a tin point qui est aujourd'hui resserni de maniere
particuliere, celui de ('option... Oui, l'Eglise fail sienne 1'option pour les pau-
i'res. Un option pre fererielle, je le repeat'. Ce west done pus one option exclu-
sive ou excluame car le message du salut esi destine a torts... C'est une option
qui se fonde essentiellernent .star la Parole de Dieu... (hte option fertrte et irre-
vocabile "); 319, 328.
(84) "Reli,giosi e Pronto .ione unuuca" (SCRIS, Vaticano, 1980, p. 9; "Ins-
truction sur quelques aspects de la "Theologie de la liberation ''(D.C., 1984,
p. 894); Card. Silva Enriquez (D.C. 1981, pp. 231-238), et le P. Arrupe, ("Irnpe-
gno per la giustizia", o.c., pp. 250-254).
(85) "Pro mundi vita", 1979, n° 79, p. 38, "Le Message de Puebla".
(86) D.C., 1986, p. 42.
(87) Rcprenant la question de plus haut et a un niveau plus general,
voir Its tres interessantes etudes, du P. Philippe Laurent. "L'Eglise et les
pauvres", Edit. Desclee De BrouweriBelai min, Paris, 1984, et du P. A-M
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Cette etude concerne-t-elIc la CM? Je crois que oui. Notre mis-
sion est la continuation de celle de St. Vincent, laquelle s'est vou-
lue continuation de cello du Christ. Dans ce secteur, St. Vincent
a cte, on Pa vu, un pionnier. La CM, depuis 1968, jusqu'a 1980, s'est
penchee, et avec quelle ardour!, sur le "problerne" de sa "fin": la
CM, pourquoi? (88). Pour nous, en ce mornent, cette etude, et ses
consequences, pourrait se faire a deux niveaux: un, disons, theori-
que ci I'autre pratique. Je m'explique.
Thcorique, si I'on peut dire: nos Constitutions au n° 1,2°, nous
disent: "s'appliquent a l'evangelisation ties pauvres, stirtout des plus
abandonncs", et au n° 12,1°: "tie preference clairentent exprimee
pour l'aposiolat parnti le pauvres". L'espression "option preferen-
tielle pour les pauvres" est absente, mais l'idee vest bien presente.
Dc quelle facon? Dans le n° 1,2°, le "surtout" (praecipue) indique
bien I'idee de preference pour "Ies plus abandonncs" (vero magis
derelictis). St. Vincent disait la meme chose (89). Par contre, au
n° 12,1 °, la preference Porte sur les "pauvres" sans plus et, a la
note n° 72, on pout se rendre compte que St. Vincent dit de meme.
Deux aspects dune metre preference ou deux preferences distinc-
tes? Vovons Ies chosen de plus pres.
Et, d'abord , les mots: "option ", c'est la faculte ou faction de
choisir entre deux ou plusieurs choses qu ' on tie pew faire a la fois.
Pour la CM , l'option est " pour les pauvres ", c'est son "choix"
d'action fondamental ; sue ce point , pas de doute. Mais, quels "pau-
vres"? Dieu sait combien nous avons ergots la-dessus!, et Pon con-
tinuera sans doute , car, si je men tiers aux Constitutions , it sem-
ble qu ' il s'agit de deux categories : les n° 12 , 2°; 78,4 ; 85,2°; 88,148,
oil, it s 'agit de pauvres all sells "materiel ei social ''da mot; par con-
tre, a fart. 18, ('enumeration des secours des abandonncs termine
par: "et ceux qui sort touches par Ies direrses formes de la rnisere
morale de noire letups". Je sais bien , qua I'AG-80, quand on nous
Henry, "Le paavre it cote de nous", daps "Esprit ei vie". 1985, n° 23-24, pp.
161-168; 11° 25-26, pp. 177-181; n° 27-28, pp. 193-199: 11° 29-30, pp. 209-216;
n° 31-32-33, pp. 226-235 (etude fournie en plusieurs livraisons). Egalement,
Gabriel Marc, "Le developpement en quote d'actears", Le Centurion, Paris,
1984, (surtout pp. 82-85, ou, a la fin du paragraphe, it est (fit: "On ne petit
titre solidaire des patn•res sans se faire patn•re, sans developper one spiri-
tualite de la paavrete qui tire sit force de la contemplation di? doll tie Dieti,
et tie petit se deplover scuts !'aide dune commim uite eprise de cette spritaa-
lite"); on dirait "du St. Vincent"... et c'ct un Iaic qui parle!
(88) "Anales CAP', Madrid, tom 85, 1977, pp. 287-323 (c'est Ic Doc. (le
la CP.AG-80); "VINCENTIANA", 41977, pp. 181-182.
(89) SV, XI, p. 393 (ES, XI, p. 273).
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proposa cette "ajoute", i.e. amendement, on nous assura qu'il
s'agissait dc ces "nouveaux pauvres que sont les drogues, toxico-
manes, etc.". Soit! Mais un texte est un texte, ct un texte juridi-
que doit etre entendu "secundum propriam verbortun significa-
tionem" (c. 17 du Code de D.C.) et it est vrai aussi que le c. 17
poursuit: "in textu et contextu consideratam". Or, a mon avis,
Ic texte meme de fart. 18 de nos Constitutions pane de "au secours
des abandonnes" et le contexte de l'ensemble des autres articles
cites plus haut, m'incitent a prendre le mot "pauvre" dans le sens,
"ut sonat", du langage courant: celui qui est considere tel Bans
une region ou un pays determine (90), et it pourra arrivcr que
cc "pauvre", ainsi typifie, soit aussi "pauvre moralement", comme
it advenait aux pauvres "des champs" que "missionnaient" St.
Vincent et ses premiers compagnons. A cc propos je fais mienne
la phrase suivante: "d'apres I'Evangile, soulignc-t-on avec raison,
les pauvres ne se limitcnt pas aux materiellcment pauvres; mais
cette exegese devient tres vice une excuse pour ne pas accorder
a l'option preferentielle pour les materiellcment pauvres toute
('importance qui lui review" (91).
Mais, pour la CM, quel sons particulier a ('expression en ques-
tion? Dans nos Constitutions noun lisons deux textes ace sujet: 1,2°,
preference pour (surtout) des plus abandonnes; 12,1 °, "preference
clairement exprimee pour... les paui'res". Une preference?, deux pre-
ferences? Tachons d'y voir plus clair. Je pense que Ies deux adjec-
tifs "Clara", "expressa" qui epaulent le substantif "praeferentia"
n'ajoutent qu'une intention de renforcer le lens d'un mot qui, ici,...
est de trop. Jc m'cxplique. La CM (C. ,1,2°), do par sa fin, a son "lot",
que dirait St. Vincent, cc sons les pauvres: c'est, en langage du jour,
l'option fondarnentale de faction vincentienne. Son "option prefe-
rentielle", cc sont "les plus abandonnes"parini les pauvres. II aurait
suffit de dire au 11° 12,1°: "...apostolatus, Clare et expresse, inter
pauperes", puisque la "praeferentia" nous I'avions deja au n° 1,2°
avec le "praccipuc". Done, dans une "Eglise, au service de tous Ies
hommes, mais qui a une option preferentielle, non excluante et non
exclusive pour les pauvres", et parmi d'autres Congregations qui
out prix une egale option, la CM a fait, de par la volonte de son Fon-
datcur, reproduite aux C. 1,2°, un option fondamentale pour les
(90) c.f. "VINCENTIANA", I11979, pp. 44-45 (J. W. Carven); 1-2!1980, pp.
56-57 (.1. Corera); 5-6'1981, pp. 369-371 (J. Prager); 3-4 1982, pp. 176-179 (Al.
Perez Flores); le lecteur attentif dc ces references se rendra cornpte des nuan-
ces entre les opinions sic ces confreres, snit entre eux, snit avec celle que
,Ic vicns d'exprimer... Le P. Peres Flores, a la note"" p. 176, donne d'autres
references; j'v renvois le patient lecteur.
(91) "Pro Minidi V/ia'', p..38 du n° 102, a. 1985/3, sur "Vingt ans apres
Vatican 11".
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vres et une option preferentielle pour les plus abandonnes parmi
les pauvres (92).
"L'option pour les pauvres" a suscite chez nous et suscite
encore, beaucoup d'interet (93); c'est I'une des retombees do l'actuel
renouveau vincentien apres le "rctour aux sources" prone par Vati-
can II. C'est connu: je n'insiste pas.
Done, venons-en au "pratique". Les C. n° 9, nous indique: la
"vie" et I"'organisation" de la CM doivent titre en fonction de sa
"vocation", i.e., fin, nature, esprit. En consequence, route "Ceuvre",
"maison", toute "action apostolique" de la CM doit ctrc pour le ser-
vice des pauvrcs, un service tout a la fois spirituel et materiel. Sur
cc dernier aspect, St. Vincent est on nc peut plus clair (94). En con-
sequence, aussi, les C. n° 2, qui demandent "la revision des oeuvres",
est complete par le Stat., n° I qui signale les etapes d'un eventuel
"abandon des eeuvres" qui, tout bien considers, setnblent ne plus
repondre it la vocation de la CM.
Il faut procedcr par etapes. D'abord "une etude serieuse" (non
pas des appreciations subjectives) sur les "ministeres" et les
"actions apostoliqucs" des membres des "maisons" et sur Ies
"sujets" qui en sons les beneficiaires. La psychologie socials detecte
(92) cf. la reponse de la Prov. du Brcsil a la CPAG-86, dans "VINCEN-
TIANA", 611985, p. 442: "por urea cxata opC o pelos Pobres, rna lin)ta do
ideatidade vicentina: nossa opcdo pelos Pobres e fundamental, ndo e ape-
nas preferential".
(93) Parini Ic foisonnement de nos publications, quelques exemplcs:
Italo Zedde, "l.a evangelizaciun del pobre segictt San Vicente tie Paid", dans
"Vicente de Paid evangelizador de los pobres", Ccmc, Salamanca, 1973, pp.
131-153; "Opcion por los pobres" de Alfonso Tanavo et Alvaro Panqueva,
Edit. Centro Oriental. Voc. Vicentina, Bogota, 2° ediciOn, 1981/82 p.; Luis
J. Rojas, " Nuestro fin, los pobres en la dptica de la Con ferencia tie Puebla",
"Clapvi", 1978, n° 21, pp. 244-253; en el mismo numero de "Clapvi", Roberto
Schwane, "La pobreza, L ddnde se encuentran las arientacioties practicas?"
pp. 254-256; Alfonso Tamavo, % Cudles pobres?", "Clapvi", 1979, n° 23, pp.
134-141: Jose Maria Ibanez, "Vicente de Paid v los pobres de su tienipo",
Edit. Sigueme, Salamanca, 1977, pp. 271-337; Giuseppe Guerra, "Evange-
lizzazione e promozione tntama e not Vincenziani", dans "Annali CM", Rona,
1978, n° 1, pp. 8-19, ct dans Ic meme numero, J.M. Ibanez, "Vincenzo de
Paoli e it giudizio dei poveri" pp. 53-88; Francis Lesme, "Situations de pau-
vrete darts le monde dunjourd hui", dans''Au temps de St.-Vincent-dc-Paul...
et aujourd'hui",n° extra, Bordeaux, 1981, pp. 93-115; le n° 35 de la meme
publication, "Les nouveaux pauvres?"; Celestino Fernandez, "El i•larttor de
los pobres y la Voluntaria de la Caridad", Boletin "Justicia v Caridad",
Madrid, 1985, n° 229, pp. 5-21; et Ics allusions dans le "Documention labo-
ris CPAG86" ("VINCENTIANA", 611985, pp. 371, 398, 423, 373, 400, 425, 389,
414, 438, 442, 443, 445).
(94) SV, XI1, p. 87 (ES, XI, p. 393).
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des effets multiplicateurs plus nornbreux si ]'etude commence par
les "maisons" les plus "contestees" all point de vue "image vin-
centienne". Je dis bien "etude serieuse", que non pas enregistrer
seulement "cc clue Ion dit", "cc qu'il en est dit au-dedans et au-
dchors", "cc qu'en disent Ies seals concernes ou les seals benefi-
ciaires". Etude qui est I'affaire dune equipe competente dont deux
ou trois membres doivent posseder, au moins, unc bonne con-
naissance de St. Vincent, des techniques dune enquete sociologi-
que et de la psvchologie des groupes. Cette equipe devra metier
son travail en toute objectivite et en toute liberte, en particulier
pour avoir accts a la documentation, aux personnel concernces.
A cette fin, it existe des "modclcs" operatoires et applicables aux
diverses situations.
Ensuite, le resultat de ]'etude est remis a l'autorite qui a -le
pouvoir de decider les actions a entreprendre". Est c'est alors le
moment otr les difficultes commencent vraiment (95). Si Ies con-
clusions cle I'etude sont positives, on poussera probablement un
soupir tie soulagement et, pout-ctrc, de satisfaction; on pourra envi-
sager des "renforts" de tout genre pour la Bite "maison". Si les con-
clusions se situent entre 1/3 et les 2/3 soft en negatif, soit en posi-
tif, 1'autorite devra "calculer" et "discerner" si la dite "maison"
est susceptible d'etre "transformer" ou "renouvelee" en fonction
du service des pauvres; si, apres etude objective des circonstances
(conditionnements historiques, legislatifs, reactions des personnes
interessees, etc.), la "transformation" s'avere impossible, aloes cc
cas serait assimilable au suivant. Celui-ci (conclusions negatives
(95) Un Fait Vecu par moi-rncmc. 11 v a quelques annecs, je faisais
pantie dune equipe charg& d'evaluer trois oeuvres (colleges) dime Con-
gregation pour connaitre si ces oeuvres etaient conforrnes an charisrne
("pour les pauvres") dc la ditc Congregation. Resultat: rnalgre "les on-
dit", dcux de ces colleges etaient conformes an charisrne a plus de 754%n,
et la piste d'action etait: Ni faire quelques changernents en plusieurs sec-
teurs. Par contre, ('evaluation du troisieme college n'etait positive (au regard
du charisrne) qu'a.. 5%: piste a suivre: si la elite Congregation vent titre
fidcle a son charismc, clle dolt, on hien uasforrner de fond en comble
son etahlissement, on hien le fernier, on bien le "passer" a one autre
Congregation. Or, la ferrnelure etait impensable vu que cc college rtait
]'unique college catholique du diocese; le transol ruler de fond en comble,
impossible, vu ses origines et la pression sociale; on opta pour la troi-
sieme solution, passer ('institution educative a title entitc religicuse on
lafque, et... aucune Congregation voulut prcndre la relevc! Et voila bien
plus de dix ans que la dite Congregation avec son charismc "service des
pauvres" se volt obligee de continuer au "service des riches". bien stir
en eduquant ses eleven "riches" pour "aidcr Ics pauvres": mats "('image
sociale" et "la realite sociale" du college n'ont pas change. En attendant
la ''solution/operation de remise en charge a d'autres", on... Tait, "contre
rnauvaise fortune, bon coeur"!
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au-dessus du 75%, au minimum) comporte logiquement la suppres-
sion de "I'aeuvre" ou de la "maison" cn tant que de la CM. Parvenu
a cc stade, entreat en jeu les droits des tierces personnes (contracts,
etc.); si, d'autre part, l'autorite ecclesiastique juge que "I'ceuvre"
(paroisse, ecole, etc.) est utile oil necessaire "pour le bien de son
diocese", alors it faudra chercher la prise en charge par une autre
Congregation ou organisme laic. (se mcficr des aterrnoiements des
uns et des autres pour retarder, entraver ou enterrer cette recher-
che, sous pretexte que nous sommes indispensables ou que per-
sonae ne peut noun rernplacer). Je m'excuse d'entrer clans ces details
"de cuisine", mais l'experience rn'a fait voir quit y a des esprits
volages qui pensent qu'une revision des oeuvres se fait au pied-leve
avec de la seule bonne volontc, qu'il y a aussi des autorites paraly-
sees par la peur de "faire trop de cause" et aussi qu'il v a des eve-
ques tout heureux de profiter de "noire devouement" mais sans
respecter notre charisme.
Neanmoins , dans le service des pauvres, it y a service et ser-
ice.
a. Le service direct: celui des confreres qui travaillent parrni
les pauvres, avec les pauvres. Combien sont-ils? Je l'ignore. A ma
connaissance, et au niveau global de la CM, une etude/evaluation
sur cc point n'existe pas (comme d'ailleurs non plus sur le "com-
ment ]a CM vii, de fait, son veeu de pauvrete" ). Cependant, voici
quelques indices qui peuvent " eclairer" quelque peu: au 1 janvier
1986, les... 3816 membres incorpores se rcpartissent ainsi du fait
de leur residence/travail... 2492 = 65,30% clans les pays "dits
riches" (Europe, Canada, USA, Japon, Australie), et les autres... 1324
34,70% dans les pays "dit pauvres" (Ic reste du monde, appele
Tiers-Monde). Evidenunent c'est un indicc insuffisant pour pouvoir
affiriner que la CM, qui est all service des pauvres, ne le realise,
"grosso modo", qu'un peu plus clu 1/3 de ses membres et que les
autres 2/3 en sont absents. Seulement une enquete detaillee par pays
pourrait nous Ic dire; en effet, it est certain que des confreres situes
en pays "riches" travaillent pour les pauvres de ces pays (j'espere
qu'il en est ainsi pour IC plus grand nombre); de memo, it se pour-
rait qu'il y ait des confreres situes en pays "pauvres" travaillant
pour des "riches de ces pays" (ce serait un comble!).
h. Le service indirect: cclui des confreres qui travaillent mate-
riellernent on spirituellement au service des autres confreres ou
personnes qui sont ou seront en service direct. Combien sont-ils?:
- dans la formation des notres , du clerge diocesain ou en aidant
celui -ci... 462 = 12,57%; - malades ou empeches de travailler pour
cause de vieillesse , etc.... 323 - 8,77%; - administrations diverses...
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151 = 4,10%; - en "divers"... 136 = 3,700•x; - aide spirituelle aux
Fillcs de la Charite... 148 = 4,02%; - en etudes speciales... 81 =
2,200/0; - aux movens dc communication... 30 = 0,82%. Un total cle...
1331 = 36,18%, sur un grand total des prctres, diacres permanents
ct freres de... 3680 -- 100,00%. Cola vent dire que tour ICS autres,
i.e.... 2349 = 63,82% sont cn service direct? Je tie saurais Ic dire;
les donnees sont incompletes: it se pourrait, par exemple, que Bans
nos ctablissements d'education (ecoles, colleges, universites, etc.)
un bon nombre de nos Cleves tie soient pas pauvres (les confreres
en cc ministers sons... 348 = 9,45%); la mcme observation pour ceux
qui travaillent en paroisses "non ad Genres"... 1073 = 29,16°ro; ceux-
la d'ailleurs, comme ceux qui s'adonnent aux missions populaires
ou dirigent des retraites spirituclles et qui sont... 290 = 7,88x, doi-
vent f01-cement se devouer a tour les "fideles" qui accourent it cux,
comme it advient aux... 264 "aumoniers" _- 7,17% puisquc, parmi
ces derniers sont comptes les "aumoniers" ou "assescurs" des mou-
vements lairs vincentiens. Enfin, ceux des notres en mission "ad
Genres"... 256 = 6,96% doivent "servir" des populations sans fai-
re des distinctions. Ft it rests encore des doutes sur les 10 pre-
tres et les 108 Frcres (i.e. 118 = 3,21°,1 qui travaillent comme
ouvriers ou accomplissent des tachcs direclement manuelles.
En service direct ou en service indirect , les membres de Ia CM
sons devotes au "service des pauvres "... do par les Constitutions.
Paul VI , en audience memorable , en 1974 , nous dit : " Aujourd'hui,
dans une civilisation technique avancee et qui engendre paradoxa-
lenient tant de pauvrete , sous demeure ;. pour t'otre part Vespoir ties
pauvres . Ne craignez jamais de leur reveler " le ntvstere du Christ",
dans le langage qu'ils peuvent saisir! Et pour ces pauvres avez a
cur de susciler et de former des vocations solides a travers les
seminaires qui vows sont confies . A cause de ces pauvres encore,
continuez d'apporler votre aide approprice et delicate aux chores
Filles de la Charilc . Et le secret de tout cc dynamisme ?... c'est la
priere ardente et la vie fraternclle" (96).
8°. "Dans cc contexte (voir plus haut), it taut de nouveau exa-
miner ce quest et comment faire passer dans la pratique... la doc-
trine sociale de l'Ef;lise conceroant In promotion humaine dams de.s
situations toujours nouvelles".
Notanda : I'examen propose porte sur un des aspects de la "doc-
trine sociale de I'Eglise". Mais, auparavant, it convient que je rap-
(96) cf. "VINCENTIANA ", 611974 , p. 463.
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pelle cc qu'on pourrait denominer " logomachie ". En effet , deux for-
mules sont employees it tour de role: " doctrine sociale de l'Eglise"
et "cnseignement social de I'Eglise".
Jusqu ' a Leon XIII , on petit collecter des enonces sur des "the-
mes sociaux" que I'Eglise faisait en leer appliquant , en tcrmes doc-
trinaux, Ies contenus de l'Evangile. Apres que Leon XIII cut public
la "Rerum novarum ", en 1891 , tine nouvelle expression est mist
en circulation : " doctrine sociale de I'Eglise" . Cest Pie XII qui lui
donna droit de cite dans les documents pontificaux . Cependant au
Vatican 11, au cours des debars et de la preparation de la "Gaudium
et spes", tine autrc expression prend le dessus : " cnseignement
social ". Les textes conciliaires emploient Line fois, directement, la
premiere formule ( 97). Depuis , Ies deux expressions trouvent place
daps les documents postcrieurs des Papes ( 98). Jean - Paul 11, aux
debuts de son pontif icat, n 'emploie que rarement l'expression "doc-
trine sociale de I'Eglise": it utilise des expression similaires "morale
sociale" , "enseignentent social ", "directives sociales des encvcli-
ques" "cnseignement social du Saint -Siege" " doctrine sociale des
Papes " etc . ( 99). Depuis, it utilise ('expression " cnseignement social
de I'Eglisc ", mais de plus en plus frequemment l'autre: "doctrine
sociale", et cet emploi diversifie semble dicte par les categories reli-
gieuse ou sociales, ou nationales auxquclles it s'adresse. On a
('impression qu'il est sensible a cc que j'ai ctiquete "logomachie".
En effet, si all premier aborei on pout croire que c'est one "que-
relle de mots" entre specialistes, it devient vice clair que c'est tin
''debat sur les contenus". line "doctrine" est tin ensemble de notions-
verites (dogmes, aussi, dans les questions de foil qui constitue le "cor-
pus" pour les enseignements posterieurs. Or, on a t6t vice fait de
constater que daps Ic "corpus" de la doctrine sociale de I'Eglise it
v a des elements esentiels qui decoulent directemcnt de I'Evangile,
tels que I'homme, fits de Dicu et frerc des hommes, ses droits et ses
devoirs en relation avec la justice et la charite reciproques,
(97) AAC, no 31.
(98) "Populorum Progressio", no 3, "Octogesima adveniens ", n° 4, 42;
" Evangelii Nuntiandi ", no 38.
(99) Discours it Puebla (O.R., 29-30/1/1979, pp. 2-3; discours aux ctudiants
de l'Institut Migue Angel (O.R., 1/11/1979, pp. 1-2; discours aux ouvriers a
Monterrey (O.R.. 2/11.11979, p. 2; allocution a des evcqucs colombiens (O.R.,
29/10/1979 p. 4); allocution a des evcques mexicains (O.R., IJI1/1979, p. 2):
discours aux autoritcs de la Pologne (O.R., 2/6/1979, p. 4); discours a la Con-
ference Episcopale de la Pologne (5/6/1979. pp. 5.6); "Catechesi tradendae",
pp. 41-42, edit. Vaticana); discours it la Commission Justice et Paix
(I 111 11 1 978, O R., p. 11), au Conseil "Cor unum ", (27/101979, OR., p. 6.
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et d'autres elements circonstantiels qui "wont et viennent au gre
des urgences de I'humanite"; ceux-ci sont des points of I'Eglise a
modifie son "enseignement" (100). Face aux problemes sociaux,
I'Eglisee repete, depuis quclques annees, qu'elle n'a pas competence
sur Ies "movens techniques" pour resoudre ces problemes; son
apport est un "eclairage" base sur la "doctrine reque de son Fon-
dateur" (101). Cc "ping-pang" entre "doctrine sociale" et "ensei-
gnement social" reflete les divers points de vue en "lice": reserver
le mot ''doctrine" aux vi'rites, decoulant de la foi, sur l'honune, la
Societe, Ies rapports. etc., ct Ic mot "enseignement" a ".'eclairage"
que I'Eglisc fournit a l'humanite pour I'aider a resoudre les pro-
blemes sociaux. Si on a park dune "certaine mauvaise presse de
la doctrine sociale de I'Eglise aupres des audiences interessees",
cola est dfi au fait de presenter "en un seal bloc" Ies deux sources
de I'action sociale chretienne. La suggestion du Svnode n'v fait
guere allusion , mais, par le contexte synodal meme, on volt qu'elle
y est presente.
La suggestion du Svnode porte sur un cas particulier, mais
dune ampleur et aver des consequences qui depassent, et de bien
loin, les horizons, pourtant bien larges en leur temps, de "Mater
et Magistra" et do "Populorum progressio", et sur lesquels "Octo-
gesitna adveniens" jeta des regards plus profunds et nuances.
Le cas particulier it reexamincr est, done, celui de la promo-
tion humaine dans dc', situation, n^ntvelles.
Paul VI, clans "Populorum progressio", fat le premier Pape a
presenter un document consacre exclusivement a la "promotion
et developpement" de I'humanite. lI lut dit assez souvent que cc
document arrivait "quelque peu en retard". En effet, en cette annee-
la, 1967, comme j'ai indique plus haut, les strategies du develop-
pement conunen4aient a ctre mises en cause. Pourquoi? Parce qu'on
decouvrait de plus en plus les mecanismes du sous-developpement
(102). Parini ceux-ci, celui de la dependance economique entre
(100) par cxemplc:l'usure, Ia colonisation, la grcve,la guerre offensive,
Ies armaments nucleaires, la cogestion clans les entreprises, le droit de pro-
pricte,les svndicats, I'escla%age, faction politique des catholiques, Ia col-
laboration aver les regimes athees, la lib erte des cultes, la participation
des lairs it la gestion des institutions ecclesiales. etc.
(101) D.C. 1966, col 1958; 1968, col. 679; OA, n° 3; " Laborem exercens",
n° 1, 2, 3, 24, 26.
(102) cf. J. M. Albertini , " Les rneca + tismes du sous -developpement ", Edit.
Ouvrieres , Paris, 1969; H . Pcrrov , "L'Europe devant le Tiers-Monde ", Aubier,
Paris, 1971.
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nations. L'erosion des termes des echanges commerciaux illustrait
dramatiquement un nouveau phenomeme international: "les pays
riches" devenaient "de plus en plus riches" et les "pays pauvres"
devenaient "dc plus en plus pauvres"; )'ecart entre deux mondes,
cause par l'inegalite des transferts, grandissait a vue d'u:il.
C'est alors que le mot " developpernent" tut remplace, surtout
en Amerique Latine, par le mot "liberation". L'Eglise parlait do
"devcloppement integral", commc a Medellin par exemple (103).
I)ans cc contcxte socio-religicux, Ia (et Ies) theologie de la libera-
tion offre un schema-programme plus parlant aux masses defavo-
risees;quelques ones de ces theologies rencontrerent urre audience
de plus en plus vaste. La suite des evenements est largement con-
nue; la rappeler ici rn'amenerait a une trop longue digression (104).
Tout compte fait, on pent constater trois effets positifs de type gene-
ral: I'Eglise, du moms en Amerique Latine, offre une image plus
evangelique, elle est biers comprise comme non-infeodee it des grou-
pes de pouvoir et comme servante de tous, en particulier des plus
demunis; en deuxieme lieu, les (et la) theologies de la liberation out
approfondi la rigueur epistemologique, l'exegese biblique, et la por-
tee des hypotheses-pistes d'engagement socio-religicux; en troisicme
lieu cet approfondissernent interdisciplinaire et dialogant est en
train de decouvrir les circuits qui declenchent les situations socia-
les en cours et en constante mutation. Nul doute que les anciennes
situations "infra-humaines" subsistent encore dans certains pays;
periodiquement, aux heures de crise aigi e, les "mass-media" nous
en offrent des brives accablantes, et leur repetition peut anesthe-
sier notre sensibilite au lieu de la reveiller, mais, au niveau mon-
dial pour Y remedier ou les maitriser, les techniques sont a la dis-
position des hommes de bonne volonte; le problems est plutot la
volonte politique de les utiliser.
En concomitance, surgissent des "situations nouvelles" par rap-
port a la promotion humainc. Les plus mentionnees, mais non pour
cola les mieux connues dans leurs comportements et metabolisms:
la "chute" de la dignite de l'homme par le nivellement de rouleau-
compresseur que comportent les massifications, la perte du tra-
(103) Document des eveques, I, 5; 111, 10, d); IV, 2; XI, 19.
(104) Les diverses Theologies de la Liberation peuvent, grosso modo,
se reduire a trois, avec bcaucoup de nuances: dune tendace marxisante (Ass-
mann ), a Celle dune spiritualite radicalement incarnee (Gutierrez, Boff),
a Celle d'un engagement plus spirituel, engage dans des actions non-violentcs
(Mgr. Helder Camara, card. Pironio, Mgr. L. Proano); la bibliographic est
abondante et it la ponce de sous depuis que la question "Liberation" a
rebondi depuis le document du Card. Ratzinguer, de IX!1984.
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vail par ]'automatisation et la perte des "valeurs spirituclles, mora-
les ou culturelles" par la transmission rapide des modeles secula-
ristes aussitot apprehendes par un rnimetisme securisant de par-
venus; l'inestabilite d'un ordre economique international a la remor-
que des continuelles variations des taus d'echanges tnonetaires et
des chcttes des prix des matieres premieres, avec I'irnposition des
firmer niultinationales; le desenchantement "d'avoir plus, tout en
etant nioins honnne" et l'isolement des "laisses-pour-compte" parcc
que non rentables, Bans une societe qui recompense seulement l'effi-
cacite; les manipulations genetiques et les Bros marches des con-
traceptifs ou des drogues. La liste pourrait s'allonger. C'cst tout
cet ensemble de "nouvelles situations", je pense, qui mettent au
deli I'examen propose par le Synode. A 1'echelle rnondiale, elles cou-
vrent un eventail qui va du "developpement,iprornotion" humaine
des annecs 1960-1970 a I'actuel affrontement des axes Nord-Sud,
Est-Ouest, de la "montec des jeunes nations" au "vicillissement des
nations nanties", de la "desertion des campagnes" it "l'entassernent
des villes-miseres aux abords des rnetropoles". Au centre de ces
"mutations", quel "eclairage" peuvent apporter les nouveaux cha-
pitres de la doctrine sociale de I'Eglise? C'est la tache a laquelle
Ic Synode nous convie.
La CM y est particulierement invitee par nos propres Consti-
tutions, n° 11; 12, 2°, 5°, 6°; 13,18; Stat., n° 9. Somme touts, c'est
Dieu clans sa Creation, Incarnation et Redemption qui nous inter-
pclle en nous demandant d'en titre les continuateurs pour- que son
projet sur I'homme parvienne a son accomplissement.
La CM, a mon avis, peut suivre deux pistes pour repondre a
la suggestion du Synode: re-apprendre les contents imrnuables de
la doctrine sociale de I'Eglise, repaser ou decouvrir les elements
contingents dun enseignement social de l'Eglise dirige a faction
"hic et nuns", et done en fonction des changements historiques,
mais "eclairee" toujours par les verites fondamentales sur ]'homme.
Les movens pour cela sont a la por'tee de la main (105). Un chacun,
on rnieux un chacun avec sa communaute, de les utiliser a bon
escient.
(105) Pour Ics documents pontificaux: Utz A.F., ''La docrtine sociale de
l'E,glise a travers le.+ siecles (du XV° au XX° s.), Heder, Bale, et Beauchesne,
Paris, 1971, 4 vol.; une actualisation, daps "Le discours social de l'Eglise
Catholique", D. Maugcncst ct etc., Ccras, Paris, 1985, 744 p.. Pour I'etudc
de la "pensee sociale de I'Eglise", it y a beaucoup de manuels, et d'autres
genres: je cite, ceux que j'ai en ce moment sur le bureau: Pierre Bigo, "l.u
Doctrine Sociale de l'Eglise". Presses L'niversitaires de France, Paris, 1965,
540 p. (il y a des traductions en plusieurs langues); Pietro Pavan et Teodoro
Onofri, "La Dottrinu sociale Cristiana", Edit. A.V.E., Roma, 1966, 402 p.
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Quant it I'application pratique de faction sociale, je crois que
la "facon vincentienne" est essentielle pour nous : St. Vincent, avec
humilite et mansuetude, fut un solide et disponible "punt" et un
cntreprenant "constructeur de ponts" entre les pauvres ct les
riches; au service des pauvres, avec les moyens materiels de son
temps, it employa simultanement les movens evangeliques: dire
la verite chretienne, humaine et sociale a tous, manifester son
devouement et respect a tous tout en courant aux miseres plus
criantes et plus urgentes; calculer et mesurer I'arrivee des "dons"
suscites ingenieusemcnt, puis en controler I'emploi ou I'epargne
au profit des "vraiment pauvres". Tout cela, comme je crois Ic
fut pour St. Vincent, non pas par simple activisme humanitaire,
mais emportes et pousses par la contemplation du projet de Dieu
sur la Creation et ses Creatures, c'est-a-dire, par une "vision de
foi" et une "tendresse d'amour" en particulier sur les "person-
ties" qui on( "la parole" ct le "pouvoir" de la rendre citicace,
et, parallelement, sur les "personnes" ou "groupes humains" qui
"n'ont meme pas de voix porn- se faire entendre" ou "dont la voix
est etouffee"; ctre "les porte-paroles" et "Ics pourvoyeurs" du
"Pain " aux plus "marginaux" pour rassasier leur "faim corpo-
relle et spirituelle".
En cc siecle finissant (dans 14 ans, c'est, apres-deilia in, Van
2000) la CM, "retroussant ses manches" (comme St. Vincent dans
son film), aura-t-elle l'elan et la creativite, pour etudier de nouveau,
ajourner, executer la doctrine sociale de I'Eglise et son enseigne-
ment social, et, ensuite, de prospecter les delis que I'avenir pose
a la promotion humaine? "Faxit Deus!", et que, si d'aventure, des
"gens de petite peripheric" se sentent "deranges" par cct appel,
je convie Ics lecteurs a refire I'apostrophc de St. Vincent a ceux
"qui s'enfermcnt dans Ieur coquille" (106).
CONCLUSION
e Des textes approuves par le Synode Extraordinaire de
1985, je n'ai retenu que ceux qui paraissent nous concerner plus
directcment ; mais Ic Synode est bicn plus que ces textes. Les
"notanda" personnels qui Ies prolongent , et leur etcndue, sont en
fonction des themes qui peuvent nous causer plus de ditticultes,
soit pour la comprehension , soil pour I'application.
(106) SV, XII, pp. 92-93 (ES. XI, p. 397).
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e Les "notes au bas des pages" ( 107) sont nombreuses et, par-
fois, tres longues; je I'ai fait a bon escient. Mon but, en donnant
route sorte de references , etait de lournir des outils a ceux qui desi-
rent travailler ces themes ; c'est un service, je I'avoue, qui m'a coiite
une certaine dose de patience; si on les utilise, on gagnera pas mal
de temps.
J'ai orris de Ic dire aux ''praenotanda", mais je tiens a
declarer que "mon verre est petit, mais je bois dans mon verre",
je veux dire par-la, que je suis,limite par on travail soumis a des
cadences fixes, et que je ne suis pas "teleguide". C'est ma devotion
pour cette "oeuvre" de St. Vincent. la CM, a laquelle j'appartiens
depuis plus d'un demi-siccle, qui m'a talonne a redigcr ces
rrllexions tout-a-fait personnelles dans I'espoir qu'elles pout'raient
susciter d'autres reflexions pour "I'agir de Ia CM".
K4° Ce n'etait pas mon but de "raconter" Ic Synode, ni de I'eva-
luer. Toutefois, j'ai ('impression que, comme je disais plus haut,
"Ies vents ont pousse vers d'autres rivages". A travers les debats,
une synthese a eu le consensus presque toujours largement majo-
ritairc: ''unanimenteru, noes axons celebre le Concile Vatican 11
contrne un grace de Dieu et un don de I'll-'sprit-Saint"; "d'auczine
nianiere on rte petit sotrtenir que tout ce qui sest produit apris la
('oncile s'est produit a cause du Concile"; "1' interpretation theolo-
gique de la doctrine conciliaire doit prendre en consideration torts
les documents en eux-mimes et clans leer rapport les tuts at'ec les
autres... On rte dolt pas dissocier la note pastorale des documents
de leer 'igueur doctrinale, de meme, qu'il West pas legitirne de sepa-
rer /'esprit et la lettre lit Concile"(108). Les "autres rivages" sont
('importance donnee au "mystere de I'Eglisc" en elle-mcme et
I'espace reduit consacre a sa "mission dans le monde". De plus,
I'emploi de formules-cles et la proposition de suggestion sur des
points qui paraissaient acquis ou reserves aux discussions "d'eco-
les". Les formules sit;italent des distinctions entre: "ouvcrture du
Concile au monde et acceptation de Ia mentalite et de I'ordre des
valeurs d'un monde secularise''; "secularisationlsrcularisme";
''vision unilaterale de I'Eglise comme purement hierarchique et (sa)
conception sociologiquc lout aussi unilatcrale"; " dcpasser Ia fa.rssc
opposition nitre Ie doctrinal et Ic pastoral"; ''unite/pluriformitc";
(107) je les mets "au has des pages ", mcme au risque d'interrompre le
rccit principal: les mettre a la fin du texte principal , on risque fort qu'elles
ne soient pas lues, oblig e qu'on est de "tourner les pages a chaque moment".
Chacun a "son" systcme; la pratiquc m'a enseigne que le premier, au debut
plus ennuyeux, est cependant le plus efficace.
(108) D.C., 1986. p. 36.
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"varicte et pluriformite dans I ' unite "; " il faut distinguer la pluri-
formite du simple pluralisme "; " 1'espr- it collegial est plus vaste que
la collegialite effective entendue Bans un sens exclusivement juri-
clique" ; "le dialogue ne doit pas titre oppose a la mission"; "dua-
lite nest pas dualisnre" (109).
J'ai confiance qu'il y aura des lecteurs attentifs de ces
pages. Je serais sat isfait si une bonne douzaine y reflechissent pose-
ment. Je Ics ai ecrites pour "penser- la C11". Je suis persuade que
la CM, conmne tout autrc groups humain organise, pout Ctrs com-
pare a... la rame d'un train: une seulc locomotive traine une serie
de wagons ou les voyageurs regardent Ic paysage, lisent, causent,
mangent ou dorment en attendant d'arriver a destination. Image
incomplete pour une communaule comme la n ire, mais parlante
pour decrire des comportements ou taches diverses.
J'ai toujours ressenti duns la CM le marque darn "etal-major
pensant", qui ne soit pus a.sstajetti aux imperati js des problemes jour-
naliers. Evidemment sous avons des conseils dommestique, pro-
vincial , general , mais ('experience fait voir que bien souvent ils sont
saisis par la necessite de prendre des resolutions qui ne peuvent
rester en soul trance ou par des problemes administratifs. Evidem-
ment nous avons le SIEV et autres groupes d 'etudes, mais leur com-
petence , est devalue aux "etudes vincentiennes "; la CPAG a aussi
un objectif precis et tcmporel ; on parle aussi dun possible "cen-
tre international de formation pour la spiritualite vincentienne".
Mon idee est difference . La voici: un petit groupe de confreres, cinq
a dix plus ou moires, dedies a ( 'dude des questions concernant la
CM et son action dans le monde , ('impact des problemes mondiaux
sur noire vie ou cclui des "politiqucs " de I'Eglise sur nos ministe-
res, etc . Questions de ce genre qui seraient approfondies par ces
confreres vivant en divers continents et se reunissant , par exem-
plc, chaquc annee ou chaquc deux ans, pour confronter les resul-
tats do leurs reflexions et proposer des pistcs d'action . Ces confre-
res recevraient mandat officiel , mail sans pouvoir de decision; ils
auraicnt un ministere compatible avec ]cur tache particuliere; les
frais seraient a charge de la province propre, ou d'un groupe do
provinces ou pris en charge par la CM toute entiere . C'est un inves-
tissement clans le genre des groupes de " recherche" mis cn place
par certaines nations ou certaines entreprises qui veulent prevoir
I'avenir ou decouvrir des modeles nouveaux de leurs produits, et
ainsi ne pas "rater " les rendez - vows de l'histoire . Je lance I'idee.
Elle pourra paraitre "fantasque ", "utopique ", " impractica-
(109) D.C., 1986, pp. 37, 38, 39, 40, 42.
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ble" vu le manque de personnel, Soit! Neanmoins, et ce sont des
exemples, comment la CM "pence-t-elle" affronter Ic transvasement
des populations Sud-Nord?, et celle de ses propres membres?, com-
ment la CM "pence-t-elle" son possible "retour" en Chine continen-
tale quand les timides ouvertures actuelles font presager, it plus
ou moins long terrne, la disparition des "rnurs de bambou"?, corn-
ment la CM "pense-t-elle" la formation specifique des notres pour
unc mission de "seconde evangelisation" dans un monde ou la "reli-
gion" cst un "habit" de ceremonie qu'on endosse dans les grandes
occasions sociales, ou pour une "premiere evangelisation" chez des
populations dont la "religion" est le tremplin pour "monter de cate-
gorie sociale"? Que le lecteur patient, Bache "perdre" des temps
de reflcxion.
Si on compare la reponse faitc par le Superieur General
et son Conseil, signalee dans les "praenotanda", et les textes du
Synode, on v trouvera plusicurs coincidences: aspects positifs dans
('application du Concile dune facon gcnerale malgre quelques
erreurs de parcours; reconnaissance des bienfaits du Concile et non
seulement critique des deviations; invitation a une nouvelle
reflexion cur les nouvelles situations; ('accentuation de la dimen-
sion surnaturelle du sacerdoce comme "ministre" dune Eglise
"mystere de Dieu" et "sacrament pour le salut du monde".
7j Je termine cos pages par un souhait. L'experience m'a
demontre qua nos vies "vincenticnnes" sont, non pas des deserts
steriles, mais des jardins ou, a cote des parterres aux fleurs cha-
toyantes, it se trouve, parfois, des parcelles arides, cellos dont "les
fleurs n'ont pas fleuri"... les semis de nos rnediocrites, de nos insou-
ciances, de nos atermoicments. Mon souhait je Ic formule en citant
quelques phrases de notre Superieur General en son homelie a
I'ouvcrture de la Rencontre des Visitcurs it Bogota: "Noun autres,
pecheurs d'hommes, nous avons besoin de quelques unes des qua-
lites des pecheurs. Tout d'abord it fact suivre des yeux les condi-
tions changeantes de notre monde: cites sont parfois aussi impre-
visibles que Ic temps. C'est seulement si nous sommes proches des
conditions de la vie des gens, si nous en avons une connaissance
plus que theorique, que noes pouvons esperer toucher et prendre
des times pour le Seigneur... Lin pecheur d'hommes ne desespere
pas... L'attente patiente devant le Seigneur est I'un des traits clis-
tinctifs de la spiritualite de St. Vincent... Etre pecheur d'honunes
est une vocation a plain temps... Lorsque Woos echangeons les uns
avec les autres... que puissent se manifester Ies aptitudes dun vrai
pecheur: le coup d'oeil pour saisir Ics conditions sociales qui chan-
gent, la patience pour attendre lc Seigneur et surtout la disponibi-
lite pour entendre la voix de Jesus-Christ qui pourrait Woos don-
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ner des ordres precis, comme it 1'a fait apres la Resurrection: "Jetez
Ic filet a droite de la barque et vous trouverer.; ils le jeterent done
et ils ne parvenaient plus a le relever, tant it etait plein de pois-
sons" (110).
Rona, 8.3.1986
(I 10) "VINCENTIANA", 2/1983 , pp. 90-92.
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IN MEMORIAM
Pierre GLENADEL , (1912-1985)
Pierre est ne le 26 Octobre 1912.1 BORDEAUX-CAUDERAN. Apres avoir
etc eleve au BERCEAU de SAINT VINCENT DE PAUI. (Landes), it entre daps
la Congregation de la Mission Ic 25 Aout 1931. II emet ses vcuux de pau-
vrete, chastete, obeissancc et de Service des Pauvres le 7 Juin 1934. Ordonnc
prcn-c Ic 2 Juillet 1939, it est prolesseur de philosophic de 1940 a 1955 a
VERDUN, avec I'intcrruption de la guerre et dune courts' captivite. Supe-
rieur du Grand Serninaire d'ANGOULEME de 1955 a 1956, it enseigne la
Morale fondamentatc. II cst a NICE de 1956 a 1958 comme professeur de
philosophic. Superieur du Grand Sentinaire d'ANGOULEME do 1958 a 1960,
puis de celui d'AI.B1 de 1960 a 1964. Appclc a MARSEILLE comme Direc-
teur des Filles de la Charite de 1964 a 1975, it est place a TOURSAINTE.
En 1977, it rcccoit la Mission dc collaborateur de I'Equipe sacerdotale tie
la Bcllc dc Midi.
C'cst dins la paix, la serenite et I'Espcrancc quc rrotre l sere
et an-ii - Pierre GLh NADEL - Prelr'e de JESUS CHRIST, nous ras-
semble autour de I'autcl pour cette Eucharistic au seas IC plus fort,
pour one action de grace.
Une action de grace pour cc qu'il a vecu, pour- cc qu'il a etc,
pour ce qu'il est ct sera a jamais, pros de Dieu: un e-tre marque par
I'AMOUR.
'L'Antonr est fort comme la mort;
Ses flamrnes sorrt des flarurrres briulautes.
C'est uO feu divirr!
Les torrents tie peuvertt erteindre 1 iI»rour,
les /!coves tie !'emporteut pas!''
(Cantique des Cantiqucs 8''6-7)
Tcllc cst la vcritc quc !'Esprit Saint Woos rappelle Bans Ic Can-
tiquc des Cantiques.
Cet arnour , don de Dieu, cette confiance qu ' il avail dans Ic Sei-
gneur , Pierre GLENADEL Ics prodiguait largernent autour de lui.
Durant ses 46 annees de vie sacerdotales , it en fit beneficier
de nombreux seminaristes et dc nombreux pretres Bans les dioce-
ses de VERDUN et de NICE o % it fut professeur , et dans les dioce-
ses d'ANGOULEME et d'ALBI oil it fut supericur de Grand Semi-
naire . La fidelite et I'amitic profonde que Iui ont conserve ses
anciens eleves, pretres aujourd'hui, sont un eloquent temoignagc
de son ravonnemcnt.
Ses divers ministeres aupres des Filles de la Charitc, dont it
fut l'animateur spirituel , le Directcur ; aupres de groupes de la'ics
et, ces dernieres annees, dans cctte paroisse de Belle de MAI, etaient
marques de ce meme arnour, de cette merne confiance . Ce service
de la Charitc le rendait pleincmcnt " heureux " comme l'evoquait
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a ('instant la proclamation des BEATITUDES, car Dieu lui faisait
la grace d'apaiscr, de pacifier, de reconforter ceux quit rencontrait
ou se confiaient a lui.
Comore I'Apotre, it savait se faire tout a tons, pour donner a
chacun la juste mesure de cc qu'iI pouvait porter.
Le psaume 130 quit ainiait tant prier, et cela jusqu'a ses der-
niers moments de Iuciditc, exprime bien ce quit etait profondement:
'Seigneur, je n ai pas le ctrur tier, ni le regard atnhitieux;
Je tie poursuis ni grands desseins, ni exploits qui me depassent.
Mais je garde nton ante egale et tranquille.
Mon dme est etc moi contrite un enfant,
lin petit enfant, tout contre sa mere".
Prctre de la Mission, Pierre GLENADEL se conformait - on
aurait pu le croire naturellement, tant cela paraissait ctre chez Iui
un trait de son caractere - a cc que St VINCENT DE PAUL desi-
rait le plus de ses fits et de ses filles: la siniplicite et I'humilite.
"Ou est la simplicite , la aussi DIEU SE rencontre " ( XI.50).
et a propos de l'huntilite:
"Des que nuns scion, cities de Worts manes, DIED noes remplira de
Iui" (Entreticns 860)... "I-'huniilite engendre In charitc" (N. 530).
Ces invitations du Fondateur do la Mission, non seulcment
Pierre GLENADEL les vivait quotidienncment, mail it les vivait avec
humour. Cet humour qui deroutait parfois ceux qui le connaissaient
peu, ou superficiellenient.
A propos de son service dans cette paroisse, it aimait repeter
qu'il n'etait qu'un pr&1re "Bis"... Et devant I'ctonnement de ses
interlocuteurs it precisait en souriant: "Je permets ainsi aux autres
pretres de faire cc qu'ils ne pourraient pas faire si.ic n'etais pas la".
S'il nc se prenait pas Iui-mane au serieux (n'est-CC pas la Ic pro-
pre de ('humour?), it savait que ('Amour dont Dieu l'entourait a cha-
que instant de sa vie devait ctre pris au serieux.
A une religieuse qui lui demandait ces derniers temps s'il
n'avait pas peur de la mort, it affirmait sa conviction:
"Oh non!Avec roes petits ►novens, je connais Dieu et je l'ainte; nmis Lui.
.curtout, Lui me cotntait et I! nt'ainte!"
Dans cette memo perspective, it disait encore d'un air quelque
peu narquois: "Je stns arrive maintenant an stt ►►n ► tum de ► na malice
et de ma saintete... Dietz le sail et 11 in'ainte ".
Convaincu de cet Amour de Dieu, "content" (cc mot revenait
souvent daps ses conversations!); "content "de sentir autour de lui
cant d'affection et d'amitie, it repetait souvent son emerveillement
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et sa -joie a travers le cantique du MAGNI FICAT, et cela jusque dans
des heures les Pius douloureuses de la maladie.
A des paroissiens de BELLE de MAI venus lui rendre visite et
qui lui demandaient : "Que voulez-vous que nous disions de votre
part aux personnel quc nous allons retrouver a la prochaine reu-
nion ?" "bites-leer que je sais maintettarrt ce que sons la sou jjrance,
la pattvrete et la solitude".
Cela dit, ii reiterait sa Foi et sa confiance.
Quelques heures avant de sombrer dans l'inconscience, ne
demandait -il pas que I'on chaste avec Iui:
"Out, je me Ieverai et j'irai vers son Pere"
et encore:
" Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom!".
Et cet aveu des derniers jours , nest -il pas le resume le plus
authentique de cc quc fut celui qui disparait a nos ycux do chair?
"J'at beaucoup aime.
"J'ai etc heaucoup aime.
"!e Buis rassasie d'Amoor.
''Aimer, c'est l'essentiel de notre vie".
Pierre GLENADEL s'en va, mais it tie nous quite pas. 11 nous
precede et nous entraine dans la lumiere de Celui qui est ]'AMOUR.
Que cette Eucharistic nourrisse en nous nos puissances
d'amour et nous fortific dans I'Esperance!
Nous n'aurons jamais fini d'aimer! Amen.
Pierre CA USSE, C.M.
Prelre de Jesus -Christ
24 Aot:rt 1985
Rev. Joseph F. KEENAN, C.M. (1915-1985)
This time it was Father Joseph Keenan. His death was expected momen-
tarily during the week preceding his death. lie died peacefully on Sunday
afternoon, October 13th. During those days the Colnfreres celebrated Mass
in his room and spent long vigils by his bedside praying God to grant him
a happy death. He (lied of intestinal cancer after a period of three years
during which he underwent several operations and long periods of treat-
ment which eventually were of no avail.
Joseph Francis Keenan was born on July 5, 1915, in Brooklyn, New
York, the son of Joseph F. and Margaret (Doherty) Keenan. lie attended
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St. John's Preparatory School and Brooklyn Academy. After his high school
graduation he was employed by St. John's University where his long and
devoted friendship with Father Thomas McCallen and Dean William Weary
fashioned his career in the years prior to his entrance into the Communi-
ty. From these two men he learned the intricacies of business administra-
tion which served him well as Procurator or Treasurer in his various
assignments after ordination.
In January 1941 he seems to have sensed the fact that it would not he
too long until the United Slates would be involved in the war then in prog-
ress in Europe. In view of this, he enlisted in the United States Navy and
was assigned to the Navy Supply Depot in Brooklyn. After the attack on
Pearl Harbor and the entrance of the United States into World War 11, Joe
was sent to Harvard University where he completed two courses - the first
was in the Nave Supply Corps School at the University and this was followed
by a course in Navy War Adjustment at the same institution . He was then
commissioned to a ship which established a supply line from Dakar in West
Africa to the American at iiwd I u rs in the Mediterranean. He was engaged
in this work until the \%,u rndrd nt 1945.
At the termination of the war he was eligible for discharge but his
superior officers, despite the fact that they had been made aware of Jo 's
intention of entering the seminary in preparation for the priesthood, re-
quested him to remain in the service for at least one more year. Because
of his past experience and being dutiful to the service of his country. Joe
remained to assist in the transfer of the Navy Supply Corps from a wat--
time procedure to a peace-time program. lie retired in October 1946 with
the rank of Lieutenant Commander. Upon his discharge from the service,
he entered St. Joseph's College, Princeton. He was then 31 years of age.
It was while at Princeton that Joe was tagged with the nickname "Skip-
per". He was a special student at St. Joe's, being tutored by Father Bill Brady
in an effort to compact six years of Latin into one scholastic year. But at
the end of that year, Joe knew Latin. On occasion when Joe would be ready
to engage in a basketball game or a football scrimmage, he would get a
message from Father Brady. "Tell the Skipper i will see him in the classroom
in fifteen minutes". And the Skipper had to go and incidentally the nickname
stuck.
After that intensive year, Joe entered the novitiate in Germantown on
June 14, 1947 and pronounced his vows two years later on June 15, 1949.
At Mary Immaculate Seminary he was allowed to advance one year ahead
of the class he had been with in the novitiate because he had already com-
pleted his college studies , having received a Bachelor of Business Ad-
ministration degree in 1940 from the School of Commerce at St. John's
University. This degree was attained on a part-time basis while working
at the University with Father McCallen and Dean Weary, the dean of the
School of Commerce.
Father Keenan was ordained to the holy priesthood on Mav 30, 1953
by the Most Reverend Joseph MLShea, D.D., Bishop of Allentown, at Marv
Immaculate Seminary. His desire in the priesthexxl was to sere the spiritual
needs of people in the pastoral apostolate. But this desire had to be shared
with his unusual ability in the area of finances and temporalities . His first
assignment was as Associate Pastor at Queen of the Miraculous Medal
parish, Jackson, Michigan (1953-1959). But here it had to be shared with
the responsibilities as Procurator of the house. In 1959 he moved to Ger-
mantown where he became the Procurator at St. Vincent's Seminary: one
Year later- he became the Assistant Provincial Procurator, caring also for
- 128 -
the work of the Mission Collections.
In 1965 he returned to his first love as pastor and superior at Jackson,
Michigan . But this, too, was not to last long . After one year he cane back
to Germantown . For five months ( December 1966 to Mav 1967 ) he was Direc-
tor of the Novice Brothers, before being named the Provincial Procurator.
In this later position ( 1967-1973 ), Father Keenan brought to the job a
new approach. He said that the simplicity of the " in and out " of cash box
style of financial management had passed . From his previous experience
he realized that the Treasurer ' s Office had taken on it new look . During his
term of office independent auditors examined the account books: they
designed it chart of accounts which were subject to review and modifica-
tion front time to time. The securities market had changed from an in-
dividual procedure to an institutional investors market . A retirement plan,
with its many ramifications , was in the initial stages, accountability was
broadened . There was now an involvement with governmental agencies -
including Medicare, social security for Religious , among others. These mat-
ters were of great concern to Father Joe and they became a heritage which
he was able to pass on to his successor , Father Joe Marron.
While serving as Provincial Procurator, Father Keenan was a member
of the Board of Trustees of St. John ' s University and of Mary Immaculate
Seminary . He also was the Secretary of the Board of Trustees of the Cor-
poration of the Congregation of the Mission , as well as its Secretary-
Treasurer.
When Father Marron succeeded hire as Provincial Procurator (197.3),
Father Joe returned to pastoral duties . IIe was named Associate Pastor at
St. Joseph ' s, Emmitsburg. He remained there for three years before being
appointed to another aspect of pastoral care, namely the fostering of devo-
tion to Marv , the Queen of the Miraculous Medal . As an assistant to the
Director of the Central Association of the Miraculous Medal, he became
involved in the work of the association : he was occupied each week with
the perpetual novena and engaged in week - end participation in parish
assignments. He retained his position until the time of his death.
In this latter post he made what might be called one of the great con-
tributions to his zeal - the renovation of* the Shrine of the Miraculous Medal.
This work was begun by Father Robert Cawley, the Director of the Central
Association , with the able assistance on the part of Father Keenan. He
regarded this as a tribute to the Blessed Mother and f or this reason it at-
tained the great beauty which it presently possesses . It will remain as
another indication of his zeal and dedication to duty.
In 1982 Father Keenan underwent surgery for intestinal cancer. His
post-operative program required many tests and procedures which were
the source of much pain and discomfort . For the past year and a half he
lived as a patient in St . Catherine ' s Infirmary but each morning and after-
noon he spent a fey, hours across the street at the Miraculous Medal office
fulfilling his duties there.
A Mass of Christian Burial was offered for Father Joe on October 16th,
at which I was the principal concelebrant . His former co-worker , Father
Bob Cawley , preached the horsily at the Mass. Burial followed at the Conn
munity Cemetery at Princeton . At the Mass more than sixty priests were
present , most of whom also attended the burial . May his soul rest in the
eternal presence of God.
Gerard ,Al. W,1 //0V'F}' C.M.
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Ruy do Carmo PEREIRA de AGUTAR (1920-1985)
Padre Ruy do Carnto Pereira de Aguiar. Nascirnento, 06 de
dezembro de 1920 em Tombos, MG. Vocacao, 24 de janeiro de
1938. Votos, 08 de dezernbro de 1942. Ordena^ao sacerdotal, 08 de
dezembro de 1945. Seminario Menor, no Escola Apostolica tie Irati.
Seminario Inferno, Filosofia e Teologia no Seminario SVI'de Petro-
polis. Trahalhou em Curitiba e Irati ate 1963. Apos rapida passagem
por Sao Paulo, Par6quia de Mambo Velbo, seguiu no Seminario
Arquidiocesano. Em seguida, foi paroco de Sao Jose Operario, na
parte norte de Taguatinga, de 1964 a 1970. Parciquia entao quase
exclusivarnente de operc rios da construgao civil, as "candangos"
que construirarn Brasilia. Foi amigo, benfeitor, pai Para aquela
pohreza imensa. Estruturou corn tiles e para tiles aquela paroquia
de periferia. Conseguiu levantar verdadeira forturna que transfor-
mou em casas populares, rnodestas, parent muito bern edificadas,
aos milhares, pant aqueles trabalhadores. Conseguido a lute e o mate-
rial, a comunidade, em nnutirao, levantara sua rnoradia, todos e
cada um trabalhandopara todos, em unui arganizacao incrivel,
modelo para muitas jornadas semelhantes que se espalharam pelas
cidades satelites. Como se tornou mestre do trabalhu em equipe! Que
organizagao soube dar aquela sua querida parinquia!... Deixado
aquele trabalho pioneiro da Igreja, nos pritncordios du novacap,
lancou-se a tint desafio maior, a cortstru4-ao de urea cidade, tam-
bem e exclusivamente para as pobres. Deulhe o name de Mariapo-
lis. Est obra que deixou incontpleta, mas rnuito beat iniciada, e rnais
conhecida de todos os coirntaos.
Estas, algurnas pirtceladas, rnuito superficiais, do mundo que
foi do Pe. Ruv, do "Tio Ruy" como carinhosarnente o chamavann
seus alunos de Irani, sempre em obras socials, sempre junto dos mais
necessitados.
Por tiles, aceitou uma furncao no Ministerio do Interior,
Sudeco, ern Brasilia.
Foi ainda o assisteute eclesiastico, a conselheiro, o amigo das
Irrnas Canisiartas, desde que pisararn terras do Brasil, em Irani,
Aparecida, Brasilia, no decada de 50. Seria pouco diner que etas
estao obfas. Como seria pouco diner que deixou em nossa Provin-
cia tun vazio impassive! de ser preenchido.
Meus ntuito prezados Coirntaos, este o Pe. Ruh' que Nosso Sen-
hor acaba de cltarnar. Faleceu, dia 15 repentinantente, do coracao,
enquanta descansava urn pouco em setas aposentos, apos o uhnoco.
Os seas funerais, as 10 horas do dia 16, foram qualquer coisa
de extraordinario. Presentes o Sr. Arcebispo emerito, o Sr. Arcebispo
Metropolitano, muitos sacerdotes e religiosas. Presentes as setts que-
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ridos pobres, em massa e em prantos. Espetaculo comovedor, capaz
de emocionar a propria come celeste!
Pela quinta vez, corn muita dor e emocao , comtrnico o faleci-
mento de mais um coirrnao neste any de grata de 1985. Temos
que aceitar , adorando, os designios misteriosos de Deus . Mas temos
o direito de esperar que estes coirmaos que nos precedem na glo-
ria passem d condi(ao de intercessores valiosos. Que nos ajudem
a cada urn de nos a completar nossa canziuhada para o Pai, redi-
nrentes tempus . Que nos ajuderrt no trabalho vocational... Como no
tempo das peerseguij :bes e martirios , possam tambem as seas
vidas, o seu sangue, o seu exemplo, trans formar-se em sementes pre-
ciosas de muitas novas vocacoes , de muitos outros missionarios, a
continuar o seu trabalho , dentro da finalidade de nossa
C.ongregacao , dentro do carisma de nosso santo Pai, Sao Vicente
de Paulo.
Alpheu C. FERREIRA, C.M.
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Antonio FANULI . - "L'aotno sulle piste di Dio. Attraverso it
deserto al Sinai", 1.P.L., Milano 1984, p. 254.
"A distanza di alcani anni mi e possibile - dice 1'Autore - corn-
pletare it lavoro sal Libro dell'Esodo iniziato con an altro libretto"
(p. 7]. Nel primo "libretto "(1) e stata cornrnentata la prima parte del
Libro dell'Esodo[1,1-15,21](2). Esso porta it titolo: Dio in strada con
!'uomo. L'Autore presenta Dio come Colui "che ha salvato Lsraele,
che ha canrminato e carnmina sentpre a fiasco d7sraele, battendo
tutte le sue piste" [p. 18].
Il secondo libro ha an titolo diverso: L'aorno sulle piste di Div.
Dio, cite ha fatto uscire dall'Egiuo, ha guidato e protetto Lsraele net
deserto, adesso parla, entra in dialogo, propone l'alleanza, la legge,
la quale e indicazione, via, anrmaesrramento per la vita. Lsraele ri-
sponde alla chiamata, accetta l'alleanza, la Legge, si impegna a se-
guire sempre le piste di Dio. C'osi diventa an popolo consacrato, una
propriety fra tutu i popoli, an regno di sacerdoti e una nazione.santa.
In questo secondo lavoro it P. Fanuli, riprende la tradizionc
dell'Esodo [Es 15,22-18,27] come se fosse I'introduzione storica al-
la prcsentazione del terra centrale delta seconda parte del Libro
dell'Esodo: l'alleanza e la legge [Es 19-401. L'Autore cornmcnta tut-
ta la seconda parte, pet-6 non a tutti i testi dedica la stessa atten-
zione. Egli giustamente mctte in rilievo la stipulazione dell'allcan-
za [Es 19,3-8; 24,1-11], la rottura dell'alleanza e la sua rinnovazio-
ne [Es 32-341 e la legge d'allcanza; in modo speciale e particolareg-
giato commenta it Decalogo [Es 20,1-17]. Di altri testi invece ad
esernpio: "codice dell'alleanza": 20,22-23,19, ]a legge del culto: 25-32;
35-40, da soltanto una presentazione somrnaria.
Non e it easy di presentare I'Autore dei libri di cui parliamo.
Basti citare quello che ha detto E. Galbiati nclla presentazione del
primo libro: "L'Autore [e] ben noto nclla cerchia degli specialisti
che fanno onore alla cultura biblica italiana" [p. 51.
I due volumi fanno parte Bella Collana Spirituality, "Le mie
vie", che vuole essere "un'attenta presenza del pensiero cattolico
contemporaneo". 11 P. Fanuli, rispondendo alle attese della casa cdi-
(1) 11 P.A. Fanuli Si riferisce a quello intitolato: "Die) in strada con l'uo-
mo. Salle orme dell'Esodo", Istituto Propaganda Libraria, Collana Spiri-
tuality "Le mie vie", Milano 1977.
(2) Sorge la dornanda perche sia stata fatty cosi la divisions del testo
net Libro dcll'Esodo. Infatti I.L., nclla breve presentazione del libro, osser-
va: "Non si capisce perche ci si e arrestati al ca. 15, trascurando it cammi-
no net deserto e it Sinai", Vincentiana XXI [1977] p. 320.
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trice, vuole mettere in rilievo it messaggio teologico-spirituale del
Libro dell'Esodo. Ecco the Cosa dice lui stesso net libro recente-
mente apparso: Esso "vuol essere un commento the aiuti a trarre
dall'antico testo biblico ispirazione per la propria vita... Un corn-
menlo, dunque, attento agli aspetti di fede del testo ed at servizio
delta lede" [p. 7]. Inoltre, I'Autore Vuole presentare "it senso del
testo per la vita" [p. 9], cioc vuol presentare it messaggio chc inter-
pella l'uomo di oggi. Gia net volume precedents it P. Fanuli scris-
se: "Lascio ad altri it compito di scrivere la "storia", net senso mo-
derno rigoroso e scientifico, d'Israele. A not interessa la sua vicen-
da come I'ha vissuta e come l'ha sentita. Perche it "mistero" delta
storia d'Israele ci riguarda da vicino. In essa it credente d'oggi tro-
va la radice delta propria esperienza di fede" [p. 211.
Pertanto, I'Autorc lascia da parte le lunghe discussioni, non ri-
porta delle ipotesi, dells note scientifiche, ma si concentra suI mes-
saggio spirituale e vuol presentarlo in maniera tale the possa su-
scitare l'interesse del lettore. A questo scopo serve anche it linguag-
gio the c semplice, chiaro, vivo, attuate, diretto, stimola alla lettu-
ra c alla riflessione. Basta citare un passo del connnento del com-
mandamento "non uccidere". In esso it P. Fanuli dice: "Senza guar-
dare solo at passato, non si dinientichi chc oggi popotazioni intere
rnuoiono di fame... per gIi egoistici interessi di altre collettivita e
di disinteressamento pratico di multi" [p. 136].
Per rispondere meglio allo scopo proposto I'Autore si serve del
metodo dell'analisi letteraria del testo, stahilisce da quale tradi-
zione esso proviene, per far vedere cone to stesso avvenirnento e
stato vissuto ed interpretato nei diversi periodi delta storia. Poi fa
cenno alla struttura del brano, ai dati storico-geografici, descrivc
brevemente la situazione geografica dei nostri tempi [ad esernpio
del monte Gebel Musa], ricorre agli altri testi della Bihhia, da una
spiegazione dci termini e dei verbi ebraici. Ma con tutto questo mira
sempre alla presentazione del messaggio spirituale rivolto all'uo-
mo d'oggi.
Il libro c presentaro motto bene. Il volume vuol parlare anche
agli occhi. Ricava le incisioni trattc da una "Biblia Sacra", stam-
pata a Venezia net 1574, contiene una carta geografica, alcune fo-
tografic ben fatte dei luoghi the ci interessano, riporta i testi bi-
blici inseriti in pagine a sfondo colorato c stampati con carattere
diverso per mettere in evidenza da quale tradizionc provengono.
Forse qualche lettore potrebbe aspcttarsi qualcosina di piu.
Invece di indugiare nella ricerca di stahilire la data delta regda-
zione del "codice dell'alleanza" [p. 1561 mostrare ]a legge nella re-
lazionc a quella dell'arnbiente dell'Antico Oriente e come i vecchi
costumi, le usanze, le leggi sono stati ripresi c inseriti net contesto
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dell'alleanza, interpretati e adattati alle nuove situazioni. II solito
lettore si sarebbe aspettato anche un capitolo finale in cui fosse
detto come questi temi, cosi importanti nella vita del Popolo Elet-
to [ad esempio esodo, alleanzal, sono stati vissuti ed interpretati
nelle diverse tappe delta storia delta salvczza ed in the modo essi,
hanno preparato it messaggio del NuovoTcstamento. Net libro ci
Sono accenni at Nuovo Testamento, soprattutto quando si parla al-
l'allean-z.a, ma sono sufficienti?
Queste e altre domande the possono nascere nella lettura, non
tolgono nulla at valore del libro. L'Autore e ben aggiornato sullo
stato della questions delle ricerche, possiede una dote non comu-
ne di presentare it contenuto teologico-spirituale at lettore di oggi
e to fa con un linguaggio motto vivo. II testo biblico da lui presen-
tato non ci lascia indifferenti, ma ci interpella, ci rnette in crisi,
ci giudica, dovrebbe condurci alla riflessione profonda e alla con-
versione.
Stanislao 1VYPYC'H, C.M.
Andre DODIN . - La legende et l'hisloire. De Monsieur Depaul
u saint Vincent de Paul. In-8 de 218 p., 120 F. Paris, O.E.LL., 1985.
Saint Vincent de Paul est rnort le 27 semptcmbrc 1660. Parmi
les nombreux amis et correspondants qu'il laissait sun cette terre
se trouvait un prctre de famille bourgeoise, do talent modeste, rnais
pieux et zclc, ne en 1604: Louis Abellv, connu pour plusieurs
ouvrages de spiritualitc et de controverse. C'est aussitot a lui que
pensa le nouveau Superieur de la Mission, Ic Pere Rene Almeras,
pour lui confier le soin d'ecrire la vie du dcfunt. A cette intention
it lui fournit une cnorme quantite de documents, et la collabora-
tion des deux secretaires dci saint. En quatre ans Ic travail etait
term me.
Juste a cc moment Louis Abelly fut nomme eveque de Rodez.
II nc resta qu'un an a ce poste, par suite dune d'apoplexie. Mais
it vccut encore, 26 ans a Saint-Lazare "entoure par ('affection,
I'estime et la veneration des missionaires de M. Vincent" (p. 75).
La premiere edition de la vie de saint Vincent paraissait en un
"livre plantureux" de format iquarto de 1.111 pages (cf. p. 187).
Des le XVHII sieclc, et dans la suite, d'autrcs biographies du saint
furent publiees par divers autcurs. Louis Abelly lui-meme en don-
na tres vice une version abregec. Mais la premiere edition fut tou-
jours consideree par les Supericurs lazaristes comme la plus digne
de foi, et constamment recommandee comme Celle.
Cependant elie n'etait pas sans defauts. Et tes auteurs indepen-
clants ne manquerent pas de les signaler au cours des siecles. D'ou
- 1.34 -
incertitudes: a qui fallait-il se fier? A ces auteurs critiques ou aux
recommandations des Lazaris tes?
Grace au rnagistral travail du Pere Andre Dodin, noun savons
enfin it quoi nous en tenir. Avec son habituel souci dc documenta-
tion minutieusc, it evoque d'abord la vie et l'cxuvre de Louis Abelly.
Puis it etudie a fond les qualites et les dcfauts de son ouvrage. Il
le fait dune maniere si eclairante que Pon comprend quc sa demons-
tration lui ait merite le Doctorat en Theologie avec la mention "cum
singulari prorsus laude", ainsi quc Ic prix Jean de Pange (p. 5).
II en resulte notamment que saint Vincent ctait autrement
vivant et dvnamique que Louis Abelly ne le laisse entendre, et que
son action apostolique ne doit pas ctre envisagee hors du contexte
social, politique et religieux environnant. Enfin it nc faut pas crain-
dre d'assurer qu'il n'a pas tou;ours ete un saint: c'est maintenant,
par exemple, un fait bier ctahli, que ses lettres ou it raconte sa cap-
tivite a Tunis sont unc pure fantaisie de jeunesse. Cette conclusion
ne peut qu'encourager les pauvres pechcurs quc Woos sommes!
M. TRE114EAU, O.P.
("Esprit et Vie",
N° 48, 1985, pp. 639-640)
PEREZ FLORES Miguel - ORCAJO Antonino. - "El Camino
de San Vicente es nuestro camino", CEME, Salamanca, 1986, pp.
535.
Le P. Timoteo Marquina CM en a fait unc large presentation
(cf. "Anales", Madrid, tom. 94, n° 1, janv. 1986, pp. 38-46); ceux qui
desirent en savoir davantage y trouveront des reponses. Ici, en cette
notule, it s'agit plut6t de quelques indications et de brefs commen-
taires.
Comme Ion snit, la AG-80 avait emis le decret n° 4 ou it est
dit que 1'AG "charge le Superieur General avec son Conseil de con-
siderer l'opportunite de preparer et d'editer un livre do prieres et
de meditations a ('usage universal dc la Congregation". Apres etu-
des et deliberations, Bette "opportunitc", telle qu'elle etait libel-
lee, n'a pas etc retenue operatoire vu la diversite des situations et
des cultures entre les Provinces. Ent re temps, le P. Antonino Orcajo
CM publia un article "Un livre de meditations ci !'usage de la CAI
aujourd'hui?" ("Anales, Madrid, torn. 90, n° 3, 1982, pp. 313-323);
un bon resume de l'histoire de notre discipline dc I'oraison et des
livres de meditation en usage chez la CM depuis St. Vincent; it
rernarque que, presentement, on sent le rnanquc dune orientation
dans nos meditations et qu'on tache d'y subvcnir par des lectures
diverse,,.
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Le livre des P.M. Perez Flores et Orcajo nest donc pas la
reponse officielle aux "desiderata" de FAG-80. L'initiative est tout
a fait personnellc de ces auteurs. J'en Buis un temoin direct. Cepen-
dant on pout dire que ce Iivre est la reponse a un besoin reel rcs-
senti par beaucoup dans la CM. II est fort probable que les Provin-
ces non hispanophones se poseront sans tarder la question de faire
des traductions et de pouvoir profiter des avantages du Iivre.
En effet le livre, format "de poche", papier resistant, "peat ser-
vir a plusieurs fins, mais dune rnaniere speciale pour faire 1'orai-
son mentale"(P. McCullen dans la Presentation). Et les auteurs, dans
un avertissement prelirninaire nous disent: "... contient tine reflexion
theologique spirituelle avec des observations historiques et canoni-
ques sur les Constitutions et Statuts de la CM... Il rte s'agit donc pas,
d'un Livre de Meditations a !'usage de la Congregation proprement
(lit, mais une proposition de themes nombreux, extraits des Consti-
tutions et Statuts qui peuvent servir aussi comme matiere pour la
meditation ".
Etant donnees ces caracteristiques plusieurs maisons en diver-
ses Provinces de langue espagnole ont commence a l'utiliser et,
semble-t-il, les confreres cn sont fort contents; it est vrai qu'il v avait
un vide a combler. Et, j'estime quit a ete bien comple. D'autant
plus que le contenu du livrc, outre qua la meditation, se prcte a
des usages divers; j'en ai fait I'heureuse experience plusieurs foil
avec les premieres ebauches polycopiees.
El cela se comprend facilernent. Cc "El Camino de San Vicente
es nuestro catnino" offre 118 themes en suivant les grandes divi-
sions des Constitutions; puis, 19 autres themes sur les "fetes" de
la CM; en appendice, on trouve quelques formulaires des prieres
qui etaient d'usage commun chez nous it v a quelques annees. Le
schema pour ces 137 themes est le meme: en exergue deux textes
(Evangile et Constitutions, pour le 2eme groupe, un seul tcxte); une
pensee d'introduction et trois points pour la reflexion epaules par
des textes de St. Vincent, du Concile ou des Papcs; a la fin, trois
interrogations pour un examen de conscience et unc priere, habi-
tuellement de St. Vincent. Chaque theme occupe un espacc dc dcux
pages et demi a trois. C'est succint, mais plus que suffisant pour
"reflechir" sur un theme donne, car I'unite de celui-ci est sauve-
gardee en chaque cas.
II s'agit donc d'un livrc pour aider nos reflexions sur les Cons-
titutions et sur les "fetes " de la Congregation . Cc nest pas un Cours
de Meditations complet comme celui du P. Mott qu ' ont employe
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ceux de ma generation, puisque le sujet est restreint aux sujets
signalcs. C'est tin livre a lire posement, en laissant des temps de
silence et qui porte a une prise de conscience et a des resolutions
concretes et actuelles. Les auteurs disent "qu'ils out pu rendre ce
service d la Compaguie et ca cnz chacun des confreres" et ils en expri-
ment leur joie et lour satisfaction. Je crois, quant a moi, que la Com-
pagnie, on du moms Ies confreres qui feront usage de cc livre, en
sera aussi contente et reconnaissante, car le service rendu par les
PP. Miguel Perez Flores et Antonino Orcajo est evident. II Pest tel-
lenient que j'ai oui-dire qu'en haut lieu, chez les Filles de la Cha-
rite, des questions se posaient pour avoir tine transposition du livre
adaptee a nos Soeurs.
Comme je suis "homme du metier", je suggere aux auteurs
quelques recommandations lors d'un eventuelle seconde edition.
Les textes en exergue (Evangile et Constitutions), apres le titre du
theme, doivent titre de type et caracteres differents entre eux et
dune famille typographique dif ferente de celle employee pour Ic
canevas du texte principal; les questions/interrogations finales doi-
vent titre egalement mises en relief par une typographic absolurnent
diffcrente du texte qui les precede; de meme les references des
1. prieres" de la fin; it en va de meme pour les formules en appen-
dice. Et it faut s'astreindre a corriger, et a recorriger, plusieurs
fois les epreuves d'imprimerie; dans cette edition it y a des coquil-
les qui auraient pu titre evitees; je sais que les conditions de tra-
vail auxquelles ont etc soumis les auteurs n'ont guere facilite Ieur
tache, mail it faut remettre Ies epreuves au tamis des corrections
r•epetees car, malgre tous les soins, et j'en sais quelque chose, des
"erreurs" echappcnt aux plus fins des limiers. Ces "peccata rninuta"
tie diminuent en rien, la valour du contenu de cc livre, veritable
"vide-mecum" de la spiritualite vincentienne vehiculee par nos
Constitutions.
J. -O. B.
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